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Auktionskatalog von Christies 
Anonym: A Catalogue of a Genuine and Capital Collection of Italian, Flemish and Dutch Pictures, 
(consigned from Abroad) Being the Reserved Part of the Noble Collection of Count Bruhl, 
(Deceased) Prime-Minister to the Late King of Poland, which will be sold by Auction, by Mr. 
Christie, London 1770 
Künstler Titel Lot. Nr. Käufer Hammer-preis 
Spagnolet A Head of St. Peter 1,01   1,19 
Rosa Tivoli A Dogs and dead game 1,02 Holm 2,2 
Schidoni A holy family 1,03 Brag 5,10 
Solimene Rebecca at the well and ist companion 1,04 Fountain 9,9 
Lud. Carracci The Virgin and the saints 1,05 Bumsale 2,1 
Bergham A landscape and cattle 1,06 Vanderguscht 3,9 
Bergham A small landscape and cattle 1,07 Sharrow 1,10 
Hemskirk Boors drinking 1,08 Lemma 1,13 
Banaglia A hermit in a grotto 1,09 Fountain 13,2,6 
D. Ryckaert A piece of still life 1,10 Sparrow 0,14 
Wandeist A landscape and figures 1,10 Fanered 1,10 
Verelst A flower-piece 1,11 Brew 1,4 
Van Bloom Horses and figures 1,12 Angeli 1,8 
Rubens A sketch of the birth of Triton 1,13 Connel 5,13 
C. Marratti A Madona 1,14 Holm 6,2,6 
D. Ryckaert Boors drinking 1,15 Tankred 4,4 
Cuyp A landscape and cattle 1,16 Bloss 2,20 
Lancret A story from Ovid 1,17 Bass 3,00 
Wyke A view of the Rhine 1,18   4,13 
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Salvator Rosa Two landscapes 1,19 Holm 10,10 
Poelenburch Nymphs bathing 1,20 Fasch 3,10 
Alori A portrait of Signor Cosuno 1,21 Vanderguscht 5,3 
la Nain A conversation 1,22 Vanack 6,10 
Antoine & D. 
Teniers A landscape and figures 1,23 Tapet 2,17 
Titian St. Jerome 1,24 Walsh 105,00 
Bourgognione A battle, extremely fine 1,25 Fountain 52,10 
Bartholomeo A landscape and figures 1,26 Blackwood 2,12,6 
Pattel Two landscapes and figures 1,27 Sanend 7,17,6 
Jansens Two neat moon-lights 1,28 Madden 7,10 
P. Veronese The marriage of Canaa 1,29   8,18 
Cuyp Horses and figures, on copper  1,30 Greenwood 5 
Negari An old woman’s head 1,31 Earnest 13,2,6 
Guerchino Joseph and Potiphar’s wife 1,32 Vanderguscht 30,9 
Rubens The wise men’s offering, after 1,33 Sanend 10,10 
Patter A turkish seraglio 1,34 Stuart 7,17 
M. A. De la 
Bataglia 
A winter-piece, with horses 
and cattle 1,35 Wright 9,19 
Carlo Marratti A Cupid, in an oval 1,36 Finning 13,13 
Garrard Dow An old man’s head, small 1,37 Madden 8,10,6 
Lionella Spada The Virgin, with angels 1,38 Earnest 39,18,6 
Vanderneer A high finish’d landscape and figures 1,39 Lemma 5 
Rembrandt A view of the Brill 1,40 Blackwood 9,19,6 
Corregio St. John 1,41 Bertus 11,0,6 
Aug. Carracci St. John 1,42 Wright 2,12,6 
Titian A holy family 1,43 Thompkin 31,10 
P. D. Cortona The battle of Joshua, and its companions 1,44 Stuart 19,19 
Vanderneer A moon-light, a very fine picture 1,45 Lebass 20,9,6 
D. Hush Two small landscapes and figures 1,46 Croth 5,10 
Mousheron A landscape and figures 1,47 Carr 7,7 
Vangoen A landscape and figures 1,48 Iouquar 3 
J. Bassano A portrait of a noble Venetian 1,49 Sanend   
Antoine & D. 
Teniers A landscape and figures 1,50 Denner 15.15 
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Vanderhyde A view in Holland 1,51 Vanack 16 
Claude Lorraine A landscape and figures 1,52 
Claude Lorraine Ditto, its companion 1,53 
Sr. R. Gunlif 3.13.6 
Vangoen A sea-piece 1,54 Iouquar 5.7.6 
Molinaer Neptun on a sea-horse 1,55 Thompkin   
Castiglioni Jacob’s journey 1,56 Earnest   
Screda St. John and the Virgin 1,57 Newton 30.9 
Guerchino The scourging of our Saviour 1,58 Prun   
Bourgognione A battle-piece 1,59 Mr. Nirt   
Guido A Magdalen’s head 1,59 Mr. Aaer 8.8 
Snyders A very capital bear hunting 1,60 Lebet   
N. Poussin A landscape, cattles and figures 1,61 Sarrun   
N. Poussin Ditto, its companion 1,62 Sarrun   
Both A landscape and figures 1,63 Sr. R. Gunlif 23.12.6 
Trevisani A Magdalen 1,64 Mr. Hamilton 7.10 
N. Poussin An exceding fine landscape 1,65 Blackwood   
F. Mille A ditto, its companion 1,66     
C. Leberi A naked venus, with Cupids 1,67 Thompkin   
G.B. Paggi The supper of Emaus 1,68 Earnest   
Rysdale A landscape and figures 1,69 Connel   
Geo. Belleni The Virgin and several saints 1,70 Walsh   
Rysdale and A.  A view of the Rhine in the     
Vandervelde province of Utrecht 1,71 West 15.15 
Carlo Marratti The death of St. John 1,72 Manley Hany   
Walery Castelli Lot and his daughters 1,73 




Venus and Cupid, painted on 
touchstone, esteemed one of 
the best pictures of that master 
1,75 Walsh  
G. Poussin A landscape and figures, fine 1,76 Vanderguscht 17.6.6. 
G. Poussin Its companion  1,77 Chaussy   
Roetart A bear-hunting 1,78 Mey 5.12.6 
Teniers Monkey surgeons 1,79 Mr. Brodent 5.5. 
Bartholomeo A large landscape and figures 1,80 Bassack 8.15 
Bartholomeo Ditto, its companion  1,81 [Bassack] 13.2.6 
Brouwer A landscape and figures 2,01 Mr. Main 1.19 
Bloemart An emblematical pictures 2,02 Mr. Jenning 10 
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Spagnolet St. Mark 2,03 Semuro 5.15.6 
Zussarelle A landscape and figures 2,04 Jennings 13,2,6 
W. Vandervelde A small sea-sight 2,05 [Jennings] 2 
P. D. Cartona A history-piece 2,06 Bag 2.16 
Canalette A view of a caste, with figures 2,07 Jennings 3.15. 
Domenechino Two sea-ports 2,08 Bishop Dursham 8.8 
Castiglione A landscape and cattle 2,09 Morgan   
F. Bolonese A landscape and figures 2,10 Jennings 10.10 
Trevisani Venus, Cupid, and a satyr 2,11 Mr. Chan   
Jordaens Argos and Mercury 2,12 Mr. Gill 3.3. 
Rubens Vulcan presenting the armour to Achilles 2,13 Mr. Barry 10.10 
B. Peters A sea-port, with beats and figures 2*13 Estwick 2.16 
Vernet Two sea-views 2,14 Stuart 16.3.6. 
Swanevelt Two landscapes 2,15 Estwick 3.3. 
Viviano The inside of a temple, with figures 2,16 Morgan   
P. Genovese St. Apolonia and St. Onofrio 2,17 Mey   
Rosa Tivoli Ruins, cattle, and figures 2,18 Hoton   
A. Carracci Venus and a satyr 2,19 Morgan   
Guido A Cupid playing with a bird 2,20 Thompkin   
Boucher Venus and Cupid 2,21 Gorry 13.2.6 
Tintoret St. Peter at the gate of the temple 2,22 Mr. Aaer   
Snayers A skirmish, in a landscape 2,23 Gorry 3.3. 
Van Uden A landscape and figures 2,24 Docter 3.3. 
Glauber Two neat landscapes and figures 2,25 Hetwick 1.17 
Jan Van Ecke A holy family, in a landscape 2,26 Vanderguscht 4.4. 
Gas. Ochiali A view in the Millanese 2,27 Malmension 23.12.6 
L. Giordano Tarquin and Lucrece 2,28 Earnest   
Italian A holy family, in a landscape 2,29 Stuart 4. 
Cassanova A battle-piece 2,30 Mr. Page 7.17.6 
Wouwermans A landscape and figures 2,31 Mr. Ansell 21.10.6 
Rosa Tivoli A water-fall, with a castle and figures 2,32 Malmension 25.14.6 
A. Mantegna Saint Justina 2,33 Mey   
Old Frank The prodigal son 2,34 Croth 4.4. 
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Wouwermans A battle 2,35 Grand   
Dicker A small landscape and figures 2,36 Mr. Palk 4. 
P. Veronese The prodigal son 2,37 Mr. Gill 7.10 
L. Jordano A matyrdom 2,38 Morgan   
Snyders A sing (?) hunting 2,39 Jennings 21 
Wynants A landscape and figures 2,40 Lebet   
Car. Du Gardin A landscape and figures 2,41 Mr. Sightby   
Brano (?) Venus at her toilet 2,42 Holm   
Brano (?) The <…>, its companion 2,43 Holm   
Rosa Tivoli A large and very capital picture 2,44 Hetswall   
Van Uden and D. 
Teniers A small landscape and figures 2,45 Blackwood   
Rottenhammer St. John preaching in the wliderness 2,46 Morgan   
Primaticio The marriage of St. Catharine 2,47 Connel 11.11. 
Car. Du Gardin A landscape, horses, and figures 2,48 Jennings 10.10 
Camacchino The last supper 2,49 Earnest   
An. Carracci St. Magdalen, with angels 2,50 Earnest   
Tintoret The raising of Lazarus 2,50 Page 21 
Vanderneer figures, fine (a day light) 2,51 Palk 24.13.6 
Hemskirk A conversation 2,52 Doquer 4.15 
Rysdale A landscape, with a water-fall 2,53 Staples 5 
R. Savory Two small high finish’d landscapes 2,54 Virgils   
R. Savory [small high finish’d landscape] 2,55 Morgan   
Meiris The portrait of his father, highly finished 2,55   
Luca Giordano Spring 2,56 
Luca Giordano Summer 2,57 
Dillion 28.17.6 
Luca Giordano Autumn 2,58 
Luca Giordano Winter 2,59 
Black 57.15 
Vangoen A landscape and figures 2,60 Staples 3.14 
Carlo Dolci The birth of Christus, very capital 2,61 Earnest   
Hobbima A fine landscape 2,62 Solignin 15.4.6 
S. Ducaert A Dutch merry-making 2,63 Staples 9.9 
S. Ducaert Ditto, its companion 2,64 Virgils   
Goltzius St. Sebastian, a capital picture 2,65 Hamilton 19,19 
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Pynaker A landscape, with a water-fall 2,66 Flemming 16.5.6. 
Vangoen A view of Dort, with boats, &c. fine 2,67 Antrobush 9.19.6 
Rembrandt 
A capital portrait of the 
BURGE MASTER, DE 
GROOT, of Leyden 
2,68 Hamilton 17.17 
De Fetti St. Mathew, with an angel, very capital 2,69 Ansale 59.17 
S. Rysdale A most clear and perfect landscape 2,70 Paget 21 
Hondicoster Varietys of fowls in a landscape 2,71 Blackwood   
De Vos A capital fox-hunting 2,72 G. Elliott 25.4. 
De Vos A wild-cat hunting, its companion  2,73 Palk 25.4. 
Poussin A landscape 2,74 Burnsale 5.13 
Vanderveldt A sea-piece 2,75 Stuart 6.16.6 
Gerchino 
Joseph’s brother shewing the 
bloody garment to Jacob, a 
most capital and superb picture 
2,76 Morgan  
Carlo Lotti 
St. Sebastian, with two women 
drawing out the arrows, a most 
perfect ans undoubted picture 
of 
2,77 Ansale   
Rembrant A portrait 2,78 Palk 61.19 
Angelica Perotti 
A holy family, in crayon, from 
an original of Raphael’s, of the 
same size, lately in the Grimani 
collection 
2,79 [Palk] 52.10 
Angelica Perotti 
The finding of Moses, from an 
original of Titian, of the same 
size, out of the same collection 







Liste der Abbildungen des „Recueil dʼEstampes gravées“ von Heineken 
Heinrich von Heineken: Recueil d’Estampes gravées d’aprez les tableaux de la galerie et du Cabinet 
de S.E.MR. Le Comte de Bruhl Premier Ministre de S.M. le Roi de Pol. Elect. De Sax, I. Partie 
Contenant cinquante pieces, Dresden 1754, nach einer Liste in: Mayer (1766) Lebensbeschreibung, 
S. 114-119 
1.) Abbildung eines alten Mannes, gemahlt von Rembrand, in Kupfer gestochen von Tillevill. 
2.) Noch eine von Rembrand gemahlt, und von Tillevill in Kupfer gestochen. 
3.) Der Destillateur gemahlt von Tenier, in Kupfer gestochen von Boetius. 
4.) Der alte Lügenerzehler, gemahlt von Tenier, in Kupfer gestochen von Basan. 
5.) und 6. Zwey Landschaften gemahlt von Ruysdaal, in Kupfer gestochen von Moette. 
7.) und 8. Zwey Landschaften von Cornelius Bois, gemahlt von Moette. 
9.) Das Ausrasten der Flämänder, und  
10.) Das Anhalten bey einer Jagd, gemahlt von Philipp Wovermann, in Kupfer gestochen von 
Tischler. 
11.) Der Gastwirth für die Jäger, gemahlt von Woverman, in Kupfer gestochen von Tischler. 
12.) Die Fuhrleute und 
13.) Die Ueberfahrt über das Wasser, beyde von Woverman gemahlt, und von Tischler in Kupfer 
gestochen. 
14.) Das Ausruhen der Reisenden, und 
15.) Die Pferde an der Tränke, beyde von Woverman gemahlt und von Moette in Kupfer gestochen. 
16.) Der Weltweise, gemahlt von Ferdinand Bol, in Kupfer gestochen von Zucchi. 
17.) Die Frauenzimmer im Bade, gemahlt von van der Neer und dem Ritter van der Werf, in Kupfer 
gestochen von Chenu. 
18.) Die Art der Holländer beym Aufstehen aus dem Bette und 
19.) Das Frühstücken der Holländer, beyde gemahlt von Franz Mieris dem ältern, in Kupfer 
gestochen von Basan. 
20.) Das zerbrochene Ei von eben diesem Mieris gemahlt, und von Moette in Kupfer gestochen. 
21.) Die flamändische Köchin, von Gerhard Dow gemahlt, und von Moette in Kupfer gestochen. 
22.) Die holländische Kaufmannsfrau von beyden vorigen Meistern.  
23.) Der Mahler, gemahlt von Cornelius Bega, in Kupfer gestochen von Keil. 
24.) Eine Landschaft, gemahlt von Cornelius Poelenburg, in Kupfer gestochen von Martini. 
25.) Eine Landschaft von Peter Paul Rubens gemahlt, und von Moette in Kupfer gestochen. 
26.) Das Urtel des Paris von den beyden vorhergehenden Meistern. 
27.) Perseus und Andromeda auch von Rubens gemahlt, und von Tardieu in Kupfer gestochen. 
28.) Die Verläugnung des heiligen Petrus, gemahlt von Valentin, und von Basan in Kupfer 
gestochen. 
29.) Der seine Familie rettende Aeneas, 
30.) Die heimliche Heurath der Dido,  
31.) Die Vergötterung des Aeneas, alle drey von Corneille gemahlt, und von Moette in Kupfer 
gestochen. 
32.) Die Veranstaltung zu einer Jagd, gemahlt von la Fosse, in Kupfer gestochen von Moette. 
33.) Marie, Joseph, und Christus, oder die heilige Familie, gemahlt von Antoine Watteau, in Kupfer 
gestochen von Wüst. 
34.) Der unangenehme Vortrag gemahlt von Watteau, in Kupfer gestochen Reil. 
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35.) Der Arzt, gemahlt von Watteau, in Kupfer gestochen von Joulain. 
36.) Die artige badende Frauenzimmer, gemahlt von Lancret, in Kupfer gestochen von Moette. 
37.) Die Vermählung der heiligen Catharine, gemahlt von Correggio, in Kupfer gestochen von 
Moette. 
38.) Der heilige Johann Baptiste, gemahlt von Hannibal Carrachio, in Kupfer gestochen von 
Moette. 
39.) Der Welt Heiland, gemahlt von Paris Bordoni, in Kupfer gestochen von Kilian. 
40.) Ein Ecce Homo, gemahlt von Caravaggio, in Kupfer gestochen von Basan. 
41.) Die Seegnung des Isaac, gemahlt von C. Loth, in Kupfer gestochen von Moette. 
42.) Der heilige Johann Baptista, gemahlt von C. Loth, in Kupfer gestochen von Moette. 
43.) Die heilige Familie, gemahlt von C. Loth, in Kupfer gestochen von Kilian. 
44.) Die heilige Magdalene, gemahlt von Trevisani, in Kupfer gestochen von Moette. 
45.) Der heilige Moritz, gemahlt von Lucas Jordane, in Kupfer gestochen von Basan. 
46.) Apollo und Galathe, gemalt von Paul Matthei, in Kupfer gestochen von Moette. 
47.) Der Tod des heiligen Joseph, gemahlt von Crespi, in Kupfer gestochen von Teucher. 
48.) Die heilige Jungfrau mit dem JEsus Kind, gemahlt von Gabbiani, in Kupfer gestochen von 
Zucchi. 
49.) Der heilige Joseph, und 
50.) Die heilige Jungfrau, beyde von Joseph Angeli gemahlt, und von Zucchi in Kupfer gestochen. 
Liste der Abbildungen für den zweiten Band des „Recueil dʼEstampes 
gravées“  
nach Martin Schuster 
1.) Philips Wouwerman: Garde avancée de hulans 
2.) Nicolas Poussin: Die Kreuzabnahme 
3.) Guido Canlassi: Susanna mit den beiden Alten 
4.) Etienne Jeurat: Les Savoyardes 
5.) Jan van der Heyden: Stadt am Fluß 
6.) Adriaen van de Velde: Landschaft  
7.)  Adriaen van de Velde: La Maisson en l’été 
8.) François Boucher: Die vier Elemente: Feuer 
9.) François Boucher: Die vier Elemente: Wasser 
10.) François Boucher: Die vier Elemente: Erde 
11.) François Boucher: Die vier Elemente: Luft 
12.) Caspar Netscher: Der Urindoktor 
13.) Charles LeBrun: Meleager-Zyklus 
14.)  Charles LeBrun: Meleager-Zyklus 
15.) Charles LeBrun: Meleager-Zyklus 
16.) Charles LeBrun: Meleager-Zyklus 
17.) David Teniers d.J.: Le Cabaret Flamand 
18.) Jusepe de Ribera: Der Heilige Hieronymus 
19.) Giuseppe Maria Crespi: Die Heilige Familie 
20.) Nicolas Neufchatel: Portrait einer jungen Dame 
Quellen 
 13 
21.) Correggio: Christus und ein Engel 
22.) Rembrandt Harmensz. van Rijn: Bathseba 
23.) Philips Wouwerman: Eine Hirschjagd 
24.) Philips Wouwerman: Retraite de Voiagers 
25.) Gerard de Lairesse: Das Opfer an Venus 
26.) Bourdon, Sébastien: Die Rettung von Andromeda 
Liste der Abbildungen des „Recueil de quelques dessins“ von Österreich 
Matthias Österreich: Recueil de quelques dessins de plusieurs habiles maitres tirés du cabinet de 
Mr. le Comte de Bruhl a Dresde, Dresden 1752  
Titelblatt 
1.) Allegorie des Glaubens nach Laurent de la Hire 
2.) Frau mit zwei Wasserkrügen nach Jacques Stella  
3.) Maria mit Kind, einem anbetenden Engel und drei Putten nach Simone Cantarini  
4.) Zeus, Diana, Hunde nach Sebastien Bourdon  
5.) Schlafender Eremit mit Lamm und Stab nach Luca Cambiaso  
6.) Allegorie nach Francois Boitard  
7.) Jüngstes Gericht nach Francois Boitard  
8.) Frau mit nacktem Knaben nach Agostino [Annibale?] Carracci  
9.) Antike Szene nach Nicolas Poussin  
10.) Heiliger nach Lucas Cagnacio  
11.) Ratsherr Rossi und der Musiker Haar nach Pier Leone Ghezzi  
12.) Bernardino Luchesini Bolognese nach Pier Leone Ghezzi  
13.) Der Graf Marco Marcolini (Junger Mann als Stutzer) nach Giovanni Battista Internari  
14.) Alesio Matthioli, Komponist in San Pietro in Rom, nach Pier Leone Ghezzi  
15.) Domenico con Suo Fratello Bresciani, zwei Musiker, nach Pier Leone Ghezzi  
16.) Mann mit Perücke, Fächer, Spazierstock, Schwert und Hut unter dem Arm im Profil nach 
rechts, nach Pier Leone Ghezzi  
17.) Bauernjunge mit Korb nach Edme Bouchardon  
18.) Christus am Ölberg nach Antonio Pellegrino  
19.) Zwei Mönche und zwei Nonnen nach Jacopo Palma (Palma il Vecchio)  
20.) Madonna mit Kind nach Parmigianino (Francesco Mazzola)  
21.) Putto mit Geige nach Domenico Campagnola  
22.) Kopfstudien nach Raphael  
23.) Marie Philippe nach Marco Benefial  
24.) Italienischer Oboist mit einer Dame nach Pier Leone Ghezzi 
25.) Ruhe auf der Flucht nach Camillo Procaccini  
26.) Antike Szene nach Nicolas Poussin, radiert von Charles Hutin 
27.) Apoll (?) nach Francois Boitard  
28.) Marien am Grabe nach Jacopo Palma (Palma il Giovane)  
29.) Vielfigurige antike Szene nach Pietro Testa  
30.) Landschaft nach Ludovico Fiamingo 
31.) Urteil des Paris nach Paolo Veronese  
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32.) Krönung eines Dichters (?) mit Lorbeerkranz nach Nicolas Poussin 
33.) Drei Figurenstudien nach Pietro Berrettini (= Pietro da Cortona)  
34.) Midas, Pan und Apoll musizierend nach Girolamo da Carpi  
35.) Junger Mann, Rückenfigur nach Andrea del Sarto  
36.) Karikatur des Tiermalers Engel nach Giovanni Battista Internari  
37.) Ruhe auf der Flucht nach Jerome Maganza 
38.) Vier Mönche nach Jacopo Palma (Palma il Giovane)  
39.) Apoll und die Muse Thalia nach Ciro Ferri  
40.) Drei Jungfrauen bringen ihrer Königin einen Jüngling nach Nicolas Le Sueur  
Briefwechsel zum Verkauf der Brühlschen Gemäldegalerie 






                                                
1  A.) Bericht des Gesandten am Dresdner Hof, des Prinzen A.M. Belosel’skij an den Grafen N.I. Panin am 1. (12.) 
März 1768 
2  Б) Bericht des Gesandten Belosel’skij an den Grafen N. I. Panin, 19. (30.) April 1768 








                                                









                                                













                                                






                                                
7  Ж) Bericht des Prinzen Belosel’skij an den Grafen N. I. Panin am 12. (23. März), 1769. 







Bei der Transkribierung wurde die Schreibweise übernommen. Verkürzte Dopplungen wie zum 
Beispiel „m“̅ sind ausgeschrieben (bei diesem Beispiel zu „mm“). Nicht lesbare Worte wurden 
jeweils mit „<…>“ gekennzeichnet. Worte und Bemerkungen, die nicht in der Quelle stehen, aber 
zum Textverständnis notwendig waren, sind durch eckige Klammern markiert. Einschübe in den 
Quellen sind als solche hervorgehoben. Hervorhebungen von durch lateinische Schreibweise sowie 
hochgestellte Buchstaben und Zahlen wurden nicht übernommen sondern einheitlich dem Fließtext 
angepasst.  
Korrespondenz zwischen Heinrich von Heineken und Alessandro Roccatani 
HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc 451/2: Acta revidierte Briefe des Grafen Brühl, fol. 91r-91v, 
Brief Nr. 62  
Monsieur9,  
Eccole complicata La nota de quadri come le scrissi col passato ordinario giacche per scarsezza di 
tempo non mi fù permesso di farne le copie per ritenerle presso di me e di farle tutte le distinzioni. 
Il quadro del Costanzi parerà à Lei un poco [eingeschoben: (da chi lo hà vendito à me)] caro ma egli 
è vero che fù pagato all Autore cento e dieci zecchini e veramente il Quadro è bello e vale piu di 
Ottanta zecchini, come lo hò pagato so ma l’unico motivo che mi hà indotto à prenderlo è stato 
quello che in altra forma non potevo avere quello del Cegnani per il prezzo che lo hò avuto, e che è 
stato L’unico che si è trovato, e che dal Sig. Battoni e da altri me è stato assicurato originale e bello. 
Tutti e due erano d’ un Padrone e non voleva dare quello del Cignani senza l’altro. Gl’altri tutti 
sono discreti ne suoi prezzi senza dubbio originali, e de più belli. Voglio sperare che Lei ne sarà 
contenta: ma L’assicuro che prima di stabilire il contratto gli hò fatti rivedere più volte da professori 
li più esperti, ed onesti del Paese, e se si sono ingannati Loro, mi sono ingannuto ancor Io, dico per 
rispetto al prezzo, perche per quello risguarda L’epere originali gl’autori sono tutti moderni e in 
consequenza non si può sbagliare. Per rapporto à quello del Maratta tanto il Sig. Masucci, come il 
Sig. Battoni mi hanno assicurato che è un Quadro de migliori, e che vale anche 75 zecchini. 
Quello del Luti è bellissimo, tanto che alcuni L’hanno stimato per Originale di Pietro Bianchi.  
Lei rifletterà che quasi tutti sono figure sagre, ma sia sicuro che di profano non si trova 
assolutamente; perche io ci hò fatto studio [Seitenwechsel] e10 diligenza particulari. 
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Con detti Quadri vi sono altri cinque pezzi che si mandano per conto proprio come dalla nota. Il 
Padrone di essi li trasmette colli Loro prezzi più discreti, cio è Le quattro Bambacciate per scudi 
trenta il pezzo. e il quadro del Trevisani scudi cinquanta. A’ me pare un’ ottimo negozio, tuttavia Io 
non hò voluto totalmente stabilire il contratto: Ma hò detto che Li averci mandatò per suo conto, 
perche se piaceranno saranno sodisfatti quando Li averanno veduti. 
Manca ora quello del Battoni, e del Masucci, de quali scriverò in appresso à Lei.  
Di qui sono partiti ben condizionati e con tutte Le diligenze feci raccomandare dallo spedizioniero 
che si procuri che arrivino tali quali, per che se La cassa sarà in qualche maniera aperta 
soggiaceranno alli danni.  
Lasupplico di dare il pagamento alla Lettera di cambio da me tirata à favore del Sig. Cioia, e più 
presso che La sarà possibile di farmi avere Li Scudi 79= 65= che ho avvanzati Io ed eccola servita 
quasi in tutto. Conservo presso di me tutte le ricevute originali per mia giustificazione e „ogn’altro 
che possa occorrere“ di Lei sicurezza e Rinuovando anche alla Sua Sig.ra il mio più Riv. te rispetto 
um.te mi confermo 
 
Roma 10. Luglio 1756 <...> 
 
Aless.o Roccatoni 
HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc 451/2: Acta revidierte Briefe des Grafen Brühl, fol. 92r-92v, 
Brief Nr. 63: 
Monsieur, 
Ho fatta la spedizione dè quadri per la via di Trieste; ma non ho avuto in questa Sera tempo di 
formene qui a Lei La nota delli loro uspettivi prezzi con la specificazione d’essi, giache L’ho servita 
di tutti Secondo La Nota trasmessami a riserva del Battoni, del Corrado, di Ludovico Stern, e dal 
Gabiani, la prevengo però che ho donuto far le lettera di Cambio di Duecento Trenta due Scudi 
Romani, ragangliano 375 Tallari di Sassonia, Secondo il ragaglio che ne ha fatto il Sig. Cioia che 
m’ha dato il denaro; quello di Placido Costanzi è bello, mà Secondo me un poco caro, non S’è 
possuto per altro far a meno perche non potevo avere quello del Cigniani per il prezzo che L’ho 
avuto, se non prendero l’altro: Nella Cassa vi sono anche quattro Pezzi di più che si mandano per 
Conto proprio e che non sono compresi nella Somma, come Spiegaro nell’ordinario venturo; per 
altro ho preso tutte le precauzioni , perche arrivino ben condizionati, avendo fatto impacchettane La 
Cassa con le sue incerate; La Supplico „a Sodisfare a suo tempo la lettera“ di [Seitenwechsel] 
Cambio11, per mio, e Suo decuro, e che ho dovuto tirarle per <…> all’intiera Compra secondo di lei 
ordine, non avendo avuto il comodo d’improntarlo, come avrei fatto, se avesse avuto il Denaro del 
mio. La lettera è fatta a favore del Sig. Cioia, il quale la manda al nostro Sig. Bolza, e riportandomi 
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HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc 451/2: Acta revidierte Briefe des Grafen Brühl, fol. 93r-96r, 
Brief Nr. 64 
<…> 
Accuto12 La Sua gentilissima delli & Corrente in replica della quale devo dirle per maggior 
Spiegazione che li Scudi Cento pagati dal Signor Conte Accoramboni furono impiegati e spesi nelli 
due quadri del Trevisani e Benefiali, che furono Spediti fin dà due anni sono, e per questa raggione 
non hò posto nel Conto ultimo i Sadetti Scudi Cento 1. che non Sono posti nella Nota dè quadri i 
fudetti due, ne Io ho speso allora niente di più a riserva di piccola Cosa per la Capetta e imballatura, 
che non merita la pena d’esprimerla nei Conti.  
2. Non hò posto in Conto la Partita di S & il Signor Cardinale Albani ne del Sig. Conte di Lagnasco 
per L’associazione del primo e [Seitenwechsel] Secondo13 Volume della Galleria di Dresda, perche 
ne l’uno ne l’altro hanno pagato a me ciò che per questi Si doveva, ma’ dissero che l’avrebbero fatti 
pagare a Dresda, e sin d’allora lo avisai a Lei per regola, ne più vi ho pentato, mà anzi ho creduto 
che costi fossero pagati, e non tralascero di ricordare a questi Signori perche ne diano L’ordine a 
Dresda, Supposto che non L’abbino già dato. 
3. Circa il pagamento dell’ultimo volume di detta Galleria, non dubito che questi Associati lo 
pagheranno con la dovuta puntualità, quando riceveranno L’essemplare che loro deve mandarsi, e 
allora Se mi commanderà di ricevere il pagamento non Lascerò di Servirla, e appunto potrebbe 
servire per la compra degl’altri quadri ordinatimi. 
4. Rispetto poi alla Spedizione ultima dè [Seitenwechsel] quadri,14 mi riporto intieramente a quanto 
ebbi l’onore d’avisorgli, assicurandola che ho creduto di servirla anche in quello di Bened.o Luti e 
Carlo Cigniani; ma quando questi non saranno di suo genio, non sarà gran male perche potrà pro 
curarsi di cambiarli in altri: Serva però di Sua notizia, che giorni prima che li Spedissi a Lei, v’era 
qui un Cavalier Tedesco e precisamente Se non erro della Corte di Baraid è al Servizio del Re di 
Prussia, il quale li avrebbe volluti, e mi fece offrire 20 zecchnini di più di quello l’avevo pagati, e Io 
gli feci rispondere ch’essendo i quadri per un mio amico e badrone, non potevo ServirLo. 
Passando alle quattro Bambocciate, queste sono del Pittore Monadi; mà come Lei osserverà, fanno 
in certa maniera quasi invidia a quelle di Lucabelli: quando queste [Seitenwechsel] non15 dovessero 
servire per lei, possono certamente vendersi di più di quello ch’è stato dato in conto; e dico Lo 
stesso del quadro del Trevisani, perche è molto bello.  
Torno a replicarle, che io spero che sarà alla contente de detti Quadri, perche prima di far qui il 
Negozio l’ho fatti vedere e osservare a più professori e specialmente al Signor Battoni e Massucci e 
però Se avessi ho sbagliato, hanno errato anche questi, i quali m’ànno allora assicurato, che alcuni 
d’essi quadri potevo pagarli anche il doppio di quello li ho pagati, alla riserva di Pabiani.  
Presentemente Sono in trattato d’un quadro di Luigi Garzi, che se mi riesce, è una delle bellissime 
Cose dal medesimo fatte.  
Averei pure due Quadri di Pietro Bianchi i quali rappresentano due putti, uno la [Seitenwechsel] 
musica,16 e l’altro la Scultura per traverso; mà Siccome de questo Autore, è cosi difficile a trovanti, 
Se ne domandano quindici Zecchini L’uno: nel suo genere Sono bellissimi, mà non ho volluto 
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impegnarmi, perche non Sò Se lei nella Sua Collezione ne abbia e se li gradisce; o perciò ho detto 
che Se Si voleva aspettare che mi tornassero le risposte d’un amico, forse ne averei fatto acquisto.  
La ringrazio vivamente dell’onore fatto alla mia assegnazione in favore di questo Signor Cioia, 
attendendo Le di Lei grazie per i Scudi 79:65, quantunque nella Sua, forte per equivoco dica 74:65.  
Nel resto Lei mi fa torto, parlando d’obliganzioni, poiche ho sempre presenti le politezze, e bontà 
che ha avuto per [Seitenwechsel] me17 nel tempo del mio soggiorno in Dresda, e che spero averà 
anche in avenire, ne Lascerò nell’opportunità di prevalermi della sua amicizia con Libertà; E per 
quest’istessa raggione senza complimenti, Le dico che Se mi favorisco di quattro Botteglie di 
Toccai, le gradirò infinitamente. 
Li miei più sinceri complimenti a Madama mia padrona, e al Signor Matteo, la supplico di dire che 
sono seco Lui in collera per non avermi mai accusato le mie lettere e molto meno la ricevuta delle 
due Libre de Tabacco che gli mandai per mezzo del Signor Conte Acceramboni, e rinovandole il 
mio rispetto mi confermo. 
PS. Qui si dice dagl’Amici del Signor [Seitenwechsel] Mengs,18 che siasi egli Licenziato dal 
Servizio S.M., vorrei che in confidenza lei mi dicesse se ciò sia vero, perche a suo tempo potrei fare 
a lei su ‘di eis’ qualcheIstoria.  
Everissimo che la sua gente ha fatto un quid pro quo nel trasmettermi una nota di Libri che non 
capivo, mà questo è poco male, e succede a chi ha molte Lettere 
 
<…> Roma 21. Ag.o 1756 
 
Aless.o Roccatani 
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Aufstellung der Gemälde im Gemäldekabinett des Brühlschen Palais 
HStA 10047 Amt Dresden, Nr. 3383: Acta Commissionis. Die zu des Hochwürdigen und 
Hochgebohrnen Herrn Herrn Heinrich Reichs-Grafen von Brühl Königl. Pohln. Und Chur Fürstl. 
Sächs. hochbetraut gewesener Premier Ministre Verlaßenschafft gehörigen Inventaria betr. Vol. 2, 
fol. 74r-75r 
No. 1 und 2.  
 2 Tableaux de Crespi19 
3.  1  – .  de Metsu 
4. 
5. 
6.} 5. Tabl:  d’Ostade 
7. 
8. 
9. 1. Tabl:  de Wouwermann 
10. 1. Tabl:  de Poelenbourg 
11.  1. Tabl:  de W. Ronim 
12. 1.  – .  du Gardin 
13.  
14.}  2. Tabl: que M. Heinecken a donné aprés 
le retour de Pologne 
15.  1. Tabl:  De Pinaker 
16. 1.  – .  de Wouwermann (la Chasse) 
17. 1.  – .  de v. der Velde 
18.  
19.} 2.  – .  de Falens 
20. 1.  – .  de Lancres 
21. 1.  – .  de Gerard Dou 
22. 1.  – .  de Terbourg 
23. 1.  – .  de Brower 
24. 1.  – .  de Rottenhammer 
25. 1.  – .  de P. Potter 
26.  
27.} 2.  – .  de Holbein 
28. 1.  – .  de van der Werf (La 
Madelaine) 
29. 1.  – .  de van der Neks (Le 
Compagnon du Precedent) 
30. 1.  – .  de P. Mattei 
31. 1. Tabl:  de Carlolotti20 
32.  
33. }  2.  – .  de Griffier  
34. 1.  – .  de Caracci (Venus et 
Cupidon) 
35. 1.  – .  de Coregge (La Ste. 
Famille) 
36. 1.  – .  de Coregge (Christ sur le 
mont d’olive) 
37. 1.  – .  de Roos de Francfort 
38. 1.  – .  de Berkeide 
39. 1.  – .  de Berghem 
40. 1.  – .  de Netscher 
41. 1.  – .  de Backhüsen 
42. 1.  – .  de van Dyk 
43. 1.  – .  de Rembrand 
44. 1.  – .  de Ferd. Bol 
45. 1.  – .  de Koningk 
46. 1.  – .  de Rembrand 
47. 1.  – .  de Saftleben 
48 1.  – .  de Huismann 
49. 1.  – .  de Netscher 
50. 1.  – .  de Cav. Celesti 
51. 1.  – .  de Saftleven 
52. 1.  – .  de Steinwick 
53. 1. – .  de Watteau (la Ste. Famille) 
54. 1.  – .  de Ogderveld 
55. 1.  – .  de Fyt 
56. 1.  – .  de Rubens 
57. 1.  – .  representant Diane au 
   bain 
58.21 
59.}  Deux Tabl. l’un repres: un 
Philosophe et l’autre un 
Hermite 
die hierin specificirten Tableaux befinden sich in dem grünen Tafel Zimmer 
 
J. D. Divoux 
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Festlegung der Schadenssumme, Anordnung der Sequestration 
SLUB Dresden, Mscr. Dresd. 514 B I b 2. 1 Abschriften eines Dekrets betr. der Schulden der 
Brühlschen Erben an den Staat, 1765, unpaginiert (Decret für des gewesenen Cabinets Ministre 
Heinrichs Grafens von Brühl hinterlaßenen Erben) 
Nachdem Ihro Königliche Hoheit, der Chur Sachsen Administrator, in Vormundschafft dero 
minderjährigen Herrn Vetters, des Churfürsten zu Sachßen Chur-Fürstlichen Durchlauchtigkeit, 
wegen dererjenigen Cassen-Dispostionen, durch welche alle Chur-Sächßische Landesherrliche 
Fonds in Verfall gerathen, behörige Untersuchung anstellen zu laßen Sich bewogen gesehen, und 
dem darbeÿ sich geäußert, daß der verstorbene Cabinets Ministre, Heinrich Graf von Brühl, gegen 
die Chur Fürstlichen Cassen, an daraus erhobenen Capitalien über vier Millionen und Sechß 
Tonnen Goldes, als nehmlich: 
 
 2950647 Thaler 7  Gr. 3 Pf  gegen die Churfürstl. Renth Cammer, 
 392800  das Ober Steuer Aerarium 
 997500  die General Accis Casse 
 290508  20 die Porcellain Manufactur Casse 
 4631456 Thaler 3  Gr. 3 Pf 
 
exclusivé derer Zinnßen und derer beÿ Fortstellung der Untersuchung noch weiter ausfindig zu 
machenden Geld Summen, schon jezt zu vertreten habe. 
So sind höchstgedachte Ihro Königliche Hoheit, wegen dieser und derer sich noch künftig hervor 
thuen- [Seitenwechsel] den Ansprüche wieder die Gräflich Brühlischen Erben, per actionem 
civilem vor dem Chur Fürstlichen Appelations Gericht nächsten fiscaliter klagen, so nach vor 
sothanen Iudicio die Sache in dem ordentlichen Wege des Processes verhandeln, mithin besagten 
Erben vollständiges rechtliches Gehör, auch gebührende Remedia Iuris angedeÿhen zulaßen, nicht 
minder denen sämtlichen Gräflich Brühlischen Gläubigern, mittelst besonderen Klagen, oder nach 
Beschaffenheit derer Umstände, interveniendo ihre Notdurfft zu beobachten, freÿ zu stellen 
gemeÿnet, und haben, damit der Chur Fürstliche Fiscus, der zu erlangenden Entschädigung halber, 
die zu Austrag des Processes möglichst sicher gestellet werde mit Beÿtritt derer gemeinen Rechte, 
die Gräflich Brühlische Verlassenschafft als bald in Beschlag nehmen zu laßen resolviret; Und 
dahero die Sequestration des sämtlichen von dem Cabinets Ministre Grafen von Brühl 
hinterlaßenen, in dem Churfürstlichen Territorio gelegenen beweg- und unbeweglichen, auch in 
Activis bestehenden Vermögens unter Inhibition derer leztern durch die behörige Instanzen 
angeordnet, auch zu dem Ende, aus bewegen- [Seitenwechsel] den Ursachen, zur Sequestrations-
Verwaltung dem Geheimen Cammer-Rat, Dr. Andreas Wagner und den Hoff- und Iustitien Rath 
Dr. Johann Christian Schumann, sammt und sonders, nebst allhiesigen Ober-Amtmann Jacob 
Heinrich Reinholden als Sequestrations Commissarios bestellen, und sämtliche Gräflich Brühlische 
Administratores, Verwalter, Pächtern und andere Officianten in Oeconomicis, und zu Abgebung 
derer eingehenden Gelder an obbemeldete Commissarios, welche solche ad depositum beÿ 
allhiesigen Amte bringen sollen, verweisen lassen.  
Wie nun aus höchstgedachter Ihro Königlichen Hoheit ausdrücklichen Befehl, solches denen 
Gräflich Brühlischen Erben hierdurch bekannt gemacht, und ihnen alle fernere Anmaßung und 
Nuznießung des väterlichen Nachlaßes zugleich untersaget wird: Also haben sich selbige hiernach 




Datum Dreßden den 25ten May, Anno 1765 
 
Hannß George von Poigk 
Aufstellung des Nachlasses (Inventarliste) 
SLUB Dresden, Mscr. Dresd. K 25: Des Premier-Ministers Heinrichs Grafens von Brühl Testament 
d.d. 9. Aug. 1762. Nebst dazugehörigen Codicillen und Beylagen. 18. Jahrh. Ebd. fol. 48 Blatt, fol. 
44r-48r. 
Status activus et passivus22 der 
Verlassenschaftdes Premier Ministers 
Heinrichs Grafens von Brühl 
Cap: I. 
an Güthern und Grund-Stücken 
 350.000.Thlr. -.  -.  die Herrschaft Forst und Pförthen, incl. derer dazugekauften Güthern 
Jehser und Kohlo, 
 80.000.  -.  -.  das Ritterguth Gangloffsömmern mit dem Obersee beÿ Weißensee, 
 75.000.  -.  -.  das Ritterguth Nischwitz, 
 120.000.  -.  -.    Zscheplin, 
 40.000.        Lindenau und Tettau, 
 36.000.  -.  -.    Ober- und Nieder-Lichtenau, 
 72.000.  -.  -.    Seÿfersdorf und Groß-Naundorf, 
 18.000.  -.  -.    Bollensdorf, 
 180.000.  -.  -.    das Palais in Dreßden, excl: der Meubles, 
 7.000.  -.  -.    das sogenannte Fürstenbergl. Haus, 
 2.450.  -.  -.  der Platz auf dem Festungs-Wall zwischen denen Bastionen Mercurii 
und Saturnii, 
 250.  -.  -.  der Platz am See-Thor, 
 50.000.  -.  -.  der Garten in Friedrichsstadt nebst Menagerie, 
 20.000.  -.  -.  der Weinberg beÿ Kötzschenbroda excl: der Meubles, 
 1.050.700. Thlr -.  -.  Summa 1.032.700 Thlr: 
Cap: II. 
an baaren Gelde 
 208.498. Thlr 3.Gr.   von Ducaten, Louis d’or, Souverains, Carolins, 
 1.065. Thlr 21.Gr.   an Silbergelde 
 209.564.Thlr.     Summa, wovon denen Gräfl. Herren Söhne, 83.000 Thlr. zu ihrem 
eignen Bedürfnis, incl: 5000. Thlr. zu Bezahlung der Preußl. 
Contribution von der Herrschaft Forst und Pförten erhalten, mithin 
bleibet die Baarschaft 
          126564. Thlr.  -.-. 
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Cap: III.  
An Medaillen und raren Gelde nach dem inneren Werth 
 13.653.Thlr. 16.Gr.  6. Pf an goldenen Medaillen,  
 5.309.Thlr. 3.Gr.  6. Pf an silbernen Medaillen und raren Münzen  
 18.962.Thlr.  20.Gr.   Summa, 
Cap: IV.23 
An Cammer-Steuer und Accis-Scheinen 
 14.050.Thlr.  -.  -.  an Cammer  14550. Thlr. 
 82.400.     -.  -.  an Steuer-  } Scheinen 
 1.670.   -.  -.  an Accis-  19670. Thlr. 
 18.000.   -.  -.  an Forstaischen Bau-Begnadigungs-Scheinen, 
 1.400.    -.  -.  an 7. St. Leib-Renten Quittungen, à 200. Thlr. 
 500.    -.  -.  an 2. Recognitionen auch zweÿ Cammer-Scheinen wegen 2.  
       bestellten Cautionen 
 119.220.Thlr.     Summe 
Cap: V. 
 62.910.Thlr.  8.Gr.  2. Pf. an außenstehenden Schulden, 
Cap: VI.  
 45.684.Thlr.  4.Gr.   an rückständigen Besoldungen, 
Cap: VII. 
an Deputaten und verschiedenen anderen Rückständten beÿ den Cassen, 
 26.092.Thlr. 12.Gr. 6. Pf. beÿ der Renth-Cammer, 
 200.000.Thlr.     baarer Vorschuß an die Königl. Reise Hoch-Casse, 
 72.000.Thlr.     Interessen hiervon auch 6. Jahr 2. Mart. 1759 bis dahin 1765. â 6. p. 
C., 
 46.946.Thlr. 2.Gr. 1.Pf.. beÿ der General-Accis-Cassa 
 15.906.Thlr. 16.Gr. 2. Pf. beÿ der Ober-Cämmereÿ-Cassa 
 360.945.Thlr. 6.Gr. 9. Pf. Summa 
Cap: VII. 
An Vorschüßen, so währenden Krieg verschiedenen Königl.  
Dienern und Pensionairs geschehen, 
 2.205.Thlr.     beÿ der Renth-Cammer, 
 4.252.  8.Gr.   beÿ der Ober-Cämmereÿ-Casse, 
 4.352.  8.    beÿ der Wein- und Eÿmer - Gelder-Casse, 
 1.885.      beÿ der General-Accis-Casse, 
 1.534.  8.   9. Pf.  beÿ dem General-Kriegs-Zahl-Amte, 
 16.  16.    beÿ der Hoch-Casse, 
 175.  8.    beÿ der Weißenfelßischen Cammer-Casse, 
 400.      beÿ der Ober-Steuer-Einnahme der Gesandtschafts-Casse, 
 354.      dem Major, Chevalier de Brechet, Tractament und Quartier-Geld, 
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 132.  12.    dem Geh. Cammerier Pierard, an 3. Pensions-Quittungen, 
 125.      dem Berg-Rath Stoy, an 5 dergl. Quittungen, 
 100.       dem Professor und Hofmahler, Casanova, an 4 Quittungen, 
 165.  8.    dem General-Major, General von Horst, an 4. Quittungen, 
 15.702.Thlr. 20.Gr. 9. Pf. Summa,   15.756.Thlr. 20. Gr.9. 
Cap: IX. 
 49.000.Thlr.     an Porcellain-Cassen-Scheinen, 10. Stück 
Cap: X.24 
an Juwelen, Tabatieren, Uhren, sowohl anderen Pretiosis und  
Galanterien 
 209.742.Thlr. 6.Gr.   an goldenen mit Brillanten garnirten Ringen, brillantenen Ordens, 
goldenen und Porcellainen Stock-Knöpfen, theils mit Brillanten 
besetzt und andre Pretiosis, 
 101.856.  16.Gr.   an Tabatieren, theils ganz goldenen, theils Porcellainen, theils 
steinern, theils mit Brillanten, 835. Stück, 
 4.019.      an größten theils goldenen, steinerne und Porcelainen Etuis, theils mit 
goldenen Instrumenten, und theils mit Brillanten garnirt, auch 
goldenen Bleÿstift Futeralen, 55. St. Etuis, und 4. Bleÿstift-Futerale, 
 23.744.      an goldenen Taschen, auch silbernen Reise-Uhren, wovon die ersten 
theils mit Brillanten garniret. 102 Stück. 
 10.663.  6.    an goldenen und silbernen theils mit Brillanten, Smaragden garnirten 
Degen, Hirschfängern, auch stählernen mit gold incrustirten Degen 
und Hirschfänger-Gefäßen, 75. Stück, 
 9.935.      an Spanischen Röhren, theils mit goldenen, agatenen Cristallenen und 
theils mit Brillanten und Smaragde besetzten Knöpffen 29. Stück 
 13190.      an Schnallen, so theils mit Brillanten, Saphiren und Topasen garnirt, 
7. Garnituren 
 2188.  18. Gr   an Schreibe-Tafeln, theils goldenen, theils steinernen in Gold gefaßt, 
theils mit Brillanten garniret, 30. Stück, 
 112.  8. 
 344.  8.    an goldenen und silbernen Reiß- und Schreibe-Zeug {5. Reiß-, 6. 
Schreibe-, 2 Feuer-} Zeuge, 
 355.      an Riechfläschgen, 67 Stück,  
 499.  16.    an in Gold und Silber gefaßten Vergrößerungs-Gläßern, dergl. Brillen 
und Perspectiven, als 4. Vergrößerungs-Gläser, 4. Brillen, 2. 
Perspective 
 78.       an Eventaillen, 10. Stück, 
 219.  8.    an goldenen und anderen Scheren 43. Stück 
 376843.Thlr. 6.    Summa 
Cap: XI. 
 (61345.) 
 62007.Thlr. 1.  5.  an Silberwerk (5465. Mark 5. <…> 2. <…> 6. Thée- und Chocoladen 
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Servicen, so wenigstens 1000. Mark wiegen müßen. 
Cap: XII. 
 27214.Thlr. 20.Gr.   an Porcellain, 150. Complete Tisch- Thée- Coffée- und Chocoladen- 
Servicen excl: die kostbaren Aufsäze und Statuen, 
Cap: XIII. 
Die Garde Robe 
 20165.Thlr. 4.Gr.   an gestickten Kleidern, 198 Stück mit Westen und Bein-Kleider 
 20334. 
 9265. 
 9497.Thlr. 16.Gr.   an chamarirten Kleidern, 121. Stück mit Westen und Bein-Kleider 
 1458.Thlr.     an reichen Kleidern, 61. Stück nebst Westen und Bein-Kleider 
 612.Thlr. 8.Gr.   an seidenen Kleidern, 40. Stück nebst Westen und Bein-Kleider 
(:621) 623.Thlr.     an samtenen Kleidern, 34. Stück, nebst Westen und Bein-Kleider 
 247.Thlr.     an Trauer-Kleidern, 24. Stück, cpl. 
(163.) 213.Thlr.     an ordinairen Kleidern 23. Stück, cpl. 
 911.Thlr.     an Schlaf-Röcken, 43. Stück, reiche und seidene, 
 55.Thlr. 2.Gr.   an Hüthen, 30. Stück, incl: Trauer- und Reise-Hüthe, 
 208.Thlr.     an Huth Federn, 139. Stück, und 1. Paradis-Feder, 
 50.Thlr.     an seidenen Strümpfen, 28. Paar seidene Strümpfe incl: 6 Paar <…> 
(:7959) 7949.Thlr.     an Rauch- und Peltz- Werck , incl: {47. Peltze Curéen und 
Pequeschen, 17. Zobel- und andere Müffe. 
 129.Thlr.25 8. Gr   an Schuhe und Stiefeln (als 41 Paar Schuhe, 7. Paar Stiefel, 5. Paar 
Schlapp- und 35. Paar dergl. mit Fischbein gefütterte Stiefel, 
 2647.  2.  6. Pf. an weißen Zeugen, 1362 Ellen, 
 366.  12.    an ordinairen Estoffen, 303. Ellen, 
 243.  15.    an Atlas, 148 Ellen, 
 74.      an Taffet, 161 ¾ Ellen, 
 49.      an ordinairen Zeugen, 109. ½. Elle, 
 829.  8.    an Droguets, 884. ½. Elle, 
 (:927.) 
 928.  13.  6.  an Gros de Tour und Gros de Naples, 1374. ¼. Ellen, 
 141.  23.  6.  an Moirs, 176. ½. Elle, 
 (764.) 
 767.  12.    an Persianischen, Türckischen- und Chinesischen reichen und anderen 
Zeugen, 892. Ellen, 
 699.      an reichen türckischen Teppichen, 23. Stück, 
 917.  14.    an Sammet 515 ¾ Ellen, 
 819.  2.    an ganzen und angeschnittenen Rüschen, 445 ½ Ellen, 
 12.  8.    an Lederwerk, 34. Stück große und kleine Häute von diversen raren 
Thieren, 
 (:1032.)  (:8) 
 1868.  9.  3.  an Tressen {382 ½ Ell. breite goldene 385 Elle schmahle 290 Elle 
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breite silberne 223. ½ Ell. schmale} Tressen, 
 503.  16.    an weiblichen Kleidungs-Stücken, incl: 28. Amazonenhabits 
 17.      an Kleidungs-Stücken für Kinder, 3. Stück, 
 770.  16.    an Galla Livréen {33. Bedienten Livreyen mit doppelten Beinkleidern 
incl. für 4. Cammer-Laquais, 4. Pagen, - compl., 
12. Hayducken, - compl., 2. Husaren – compl., 
4. Mohren-Röcke, 4. Jäger-Livereyen, compl. 
mit Horn-<…>, 20. Läufer-Habits, 2. Türcken-
Habits, 4. Portiers-Kleider,  
        compl.} 
 53942.  21.  9.  Summa 
Cap. XIV. 
An Wäsche 
 (:17939.Thlr.  14.Gr.) 
 17969.Thlr. 14.    an Leib-Wäsche und Spitzen {incl: 485 Paar Spitzen Manschetten, 
incl: 20 Paar von Hand-Spitzen 
 3375.  20.    an Tafel und Bett-Wäsche, 
 (:2888.)  (20) 
 21345.Thlr. 10.Gr.   Summa 
Cap: XV. 
Die Garde Meubles 
 1391.Thlr.     an türkischen u. Chinesischen reichen Zeugen, 26. Stück, 
 498.  4.    an Vorhängen u. Gardinen, 139. St. seidenen u. 236.87. leinwandene 
Vorhänge, 
(:20704) 20104.     an Tapeten u. was darzu gehörig, 58. Zimmer, 
 18.  12.    an Tisch-Teppichen u. Schirm-Vorhängen, 3. Tisch- u. 6. Schirm-
Vorhänge, 
 34.      an Camin-Schirmen, 5. St. von Damast, mit goldenen Rähmen, 
(:3983)3993.  6.    an Betten, Bett-Vorhängen und Bett-Decken, 
 102.      an leinene und wollene Zeug, 3. St. Cartenat und 9. St. Zwillig, 2. 
türkische wollene Teppiche, 1. St. französische u. 2. St. Pförtene 
gestreifte Leinwand, 
 1961.  12.    an Wand-Leuchtern, als: 
        30. Stück metallene 
        29. Stück metallene u. vergoldete 
        18. Stück 3. dilligte, 
        37. Stück, 2. dilligte } Wand-Leuchter 
 28102.Thlr. 10.Gr.   Summa 
Cap: XVI.26 
an Reit- und Kutsch-Pferden, 7000. Thlr. 
als 
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  27. Kutsch-Pferde, näml. 16. Rappen, 7. Füchse, 4. an reinen Rößern 
  36. Reit-Pferde, 
  63. Stück   
  Vacat 
 solche haben die Brühlschen Erben unter sich vertheilet. 
Cap: XVII. 
 (:4597.) 
 4586.      die Sattel-Cammer 
Cap. XVIII. 
an Parade- u. andern Wagen, auch Porte Chaisen, 
 7555.      an Parade- und andern Wagen, 29. Stück, 
 1280.      an Porte Chaisen, 2. Stück 
 8835.Thlr.     Summa (:11.635.Thlr.:) 
Cap: XIX. 
 6. 
 13938.Thlr. 2.Gr.   an Gewehr, als 566. Büchsen, 312 Flinten, 97. Pistolen, 38. 
Schnepper, cc. 
Cap: XX. 
 104961.Thlr. 2.Gr.   an Schildereÿen, 1252. Stück große, mittlere u. kleine Sorten, 
 210042.Thlr. 4.Gr.  
Cap: XXI. 
 60.004.Thlr. 20.Gr.   die Bibliothec, incl. 4.Thlr. 20.Gr. an einzeln Büchern, ohngefehr 
150.000. Bücher, 
Cap: XXII. 
 16800.Thlr.     die Kupferstich-Collection, aus 308 St. großen und kleinen Bänden 
bestehend, 
Cap: XXIII. 
 10.722.Thlr. 4. Gr.   das Naturalien-Cabinet, 
Cap. XXIV. 
 8205.Thlr.     an steinernen Vasen, Bruststücken, Blumen-Töpfen von weißen und 
braunen Marmor, Alabaster, 
Cap: XXV. 
 (:555733:)   14.Gr. 6. Pf. 
 55644.Thlr. 4.Gr. 6. Pf. an Ungarischen Weinen und andere, 13. Faß, 150. Antheile, 21973 ½. 
Bouteillen Ungarischer Wein   
        2476.  Bout. Itälienisch und französische Weine 
        4. Feuillets Bourgogne 
        4. Oxthoff Franz- } Weine und 
        319. Bouteillen, Liqueurs, 
Cap: XXVI. 
 310.Thlr.     an Thée, vor verschiedenen Sorten, als 176. gläserne Flaschen, 29. 
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bleÿerne Büchsen, und 6. Paquete, 
Cap: XXVII. 
 (:2776:) 
 278.Thlr.     an Cacao-Bohnen u. Chocolade, 5. Kisten von erstere, u. 872 <…> 
Chocolade, 
Cap: XXVIII.27 
 214.Thlr. 8.Gr. 6. Pf. an Spanischen und anderen Schupf-Tabacken, 
       als  870 ½ <…> guten und 
        396 <…> ganz verdorben 
Cap: XXIX. 
 237.Thlr. 8.    an Ungarischen Wasser u. Arquebusade, 119. ganze u. 119 halbe 
Bouteillen  
Cap: XXX. 
 237.Thlr. 6.    an musicalischen Instrumenten, 
Cap: XXXI. 
 (:2945:) 
 5351.Thlr.     an Wand u. Consol- auch französischen u. andern Uhren und 
Gehäußen, 
        32. Wand-Uhren mit Gehäußen, und 
        16. Stück besondere Uhr-Gehäuße 
        32. Stück Singe- u. Consol-Uhren 
Cap: XXXII. 
 10695.Thlr.  20.    an Schräncken, Commoden, von diverser Gattung, auch Schreib- und 
andere Tischen, 
        34. Schräncke, 58. Commoden 
        9. Spiel- 48 andere Tische, und 
        11. Consoles mit Marmor-Blatten 
Cap: XXXIII. 
 2659.Thlr. 22.    an Stühlen, Cannapées, Stuhl- und Cannapées-Küßen nebst 
Überzügen, 
Cap: XXXIV. 
 13405.Thlr.     an gläßernen Cron-Leuchtern, Camin- u. Fenster Trumeaux-Spiegel, 
        21. Stück Cron-Leuchter, 
        583. Fenster- und Camin Trumeaux 
        27. Spiegel 
Cap: XXXV. 
 7670.Thlr. 8.    an Caminen von Marmor, nebst Feuer-Geräthe, als: 
        16. Camine von Marmor, 
        8. Feuer-Röste und dergl. 
Cap: XXXVI. 
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   (6.) 
 346.Thlr. 8.    an Küchen-Geschirr von Kupfer, 
Cap: XXXVII. 
 372.Thlr. 16.    insgemein an allerhand Haußrath, 
 
Summa Summarum 
 2.740.583 Thlr. 17.Gr.  10. Pf. 
 2.683.451Thlr.  18. Gr. 7. ½. Pf. excl: 1000. Marck Silber, so Cap: XI. nicht taxiret und hier um 10000. 
Thlr. angeschlagen worden. Und  
in allen mit deren Vorschüßen an die königl. Casse nebst Interessen darvon so Cap: VII. befindlich, 
2. Millionen, 9. Tonnen Goldes, 73451 Thlr. 18. Gr. 7. ½ Pf. hierüber,28 3.-4. Palais in Warschau, 
ohne die anderen Häuser und Gärten, 
1. Palais und prächtigen Garten, 1. Meile von Warschau, 





Cap. I. 8681. Thlr. 19.Gr. 7. Pf. an rückständigen Artzt-Lohn u. Begräbniß-Kosten 
Cap. II. 2266.  15.    an rückständigen Salariis und Dienst-Löhnen so für 
richtig angenommen worden,  
Cap: III. 105.444.  19.    an Capitalien, welche auf denen hinterlaßenen Güthern 
und Grundstücken zinsbar haften und confentiret sind 
nebst Interessen bis Ostern 1765., 
Cap. IV. 174.924.  21.  2.  an Capitalien, welche gegen Handschrift zinsbar 
aufgenommen worden und salvis exceptionibus, so sich 
noch finden könnten, für richtig agnosciret worden, nebst 
Interessen bis Ostern 1765. 
Cap: V. 39427.  12.    an zinsbaren chirographischen Schulden, so noch nicht 
liquid, sondern erst gütlich oder rechtlich ad liquidum zu 
bringen. 
Cap: VI. 224915.  8.  3.  an unzinsbaren Waaren und andern Schulden, welche 
salvis exceptionibus forsitan supervenientibus als liquid 
einstweilen agnosciret worden. 
Cap: VII. 18840.  8.  3.  an liquiden unzinßbaren Wirthschafts-Schulden. 
Cap: VIII. 11875.  6.  1.  an liquiden Bau-Schulden, 
Cap: IX. 81582.  19.    an Schulden und Forderungen, so noch nicht liquid, 
sondern erst gütlich oder rechtlich ad liquidum zu 
bringen, 
Cap: X. 71.100.      an Legaten-Schulden, so ex testamento defuncti zu 
praestirten, incl. 9000 Thaler an zinsbaren Accis-
Scheinen, so noch vor Consignation der Verlaßenschaft 
des Director de Plaisirs von König, titulo legati erhalten 
                                                




Cap: XI.  42.966.  6. 10.  an Schulden, so defunctis als Testaments-Erbe seines 
Bruders, des Oberstallmeisters, Grafens von Brühl zu 
vertreten hat, jedoch nicht sämtlich für liquid 
angenommen werden. 
Cap: XII. 66.868.  10.  1.  an Schulden und Forderung, welche bis auf rechtliche 
Ausführung ungegründet und widerrechtlich zu achten 
Cap: XIII. 442.403.  17. 2 ½.  an Pohlnischen Schulden nebst Interessen bis Ostern 
17765 
 1.291.297. Thlr. 18. 5 ½.  Summa Summarum 
 
Des Herrn Grafen Herrn Heinrichs von Brühl  
Titul,29 
Dem Hochwürdigen und Hochgebohrnen Herrn Herrn Heinrichen von Ocieszyno Brühl, des heil. 
Reichs Grafen, Freÿ-Herrn zu Forsten und Pförthen, Starosten zu Polangen, Lipiusk und Piaseczno, 
Voigte zu Bromberg, Herrn zu Sierakow und Niechanow, Erb-Lehn- und Gerichts-Herrn zu 
Gangloffsömmern, Nischwitz, Grochwitz, Lindenau und Seÿffersdorff, cc. des Königreichs Pohlen 
general Feld-Zeug-Minister, Sr. Königl. Majt. in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachßen 
hochbetrauten Premier-Ministere, würcklichen Geheimden Rathe, General von der Infanteriem Ober-
Cämmerer, Cammer-Presidenten, Ober-Steuer- und General-Accis-Directori, General-Commissario der 
Baltischen Meer-Porten, Domherren des hohen Stifts Meißen, und Probsten des Stifts Budißin, 
Commendanten der Sächß. Trouppen in Pohlen, auch Obristen über ein Regiment Infanterie und über 
ein Regiment Chevaux legers, des Pohl. weißen Adler, Rußischen St. Andreas- und Preußischen 
schwartzen Adler-Ordens Ritter, cc. 
 
Not. 
Der Premier-Ministre, Graf von b, ist gebohren den 13. Aug: 1700. starb zu Dreßden, nach einer 
langwierigen Krankheit, den 28. Oct. 1763. Abends bald nach 5. Uhr 
 
Auf das Jahr seines Ablebens ist folgendes Chronostichon verfertiget worden 
HenrICVs CoMes De BrVhL obIIt 
1763 
Inscription  
auf dem Sarge der in Warschau verstorbenen Frau 
Gräfin von Brühl  
Maria Anna 
Com: in Oscieszyno-Brühl, 
e gente Com: â Collowrath 
nata 
d. II. Apr: MDCCXVI. 
in matr: ducta 
d. XXIX April. MDCCXXXV. 
obiit 
                                                
29  fol. 47v. 
Quellen 
 36 
d. XI. May MDCCLXII. 
 
Des30 Grafen Brühl Leiche wurde den 2. Nov. 1763 des Nachts um 12. Uhr, zur Beerdigung nach Forste 
abgeführt.  
Rechnung von Bernardo Bellotto wegen der Brühlschen Veduten 
SächsHStA, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 380/10: Klagesache des Hofmalers Bernardo Belotto 
dit Canaletto wider den verstorbenen Kabinetsminister Graf von Brühl hinterlassene Erben, wegen 
rückständiger 4200 Taler für gelieferte Prospekte. 1764, fol. 11r. 
„Conto di Ordinazioni fatte da Sua Eccellenza, il Primo Ministro, fù Conte de Brühl a 
me Bernardo Belotto de Canaletto. 
Dal Anno 1747 fin l’Anno 1752  
No 13. Pezzi di Quadri Vedute di Dresda accordate con sua Ecc.  
à Rt: 200. l’una ..........................................................................................................2600. 
L’Anno 1753. 
No 3. Vedute di Pirna …à Rt: 200 ...............................................................................600. 
L’Anno 1754. 
No 3. Vedute pure di detta Città ...................................................................................600. 
L’Anno 1755. 
No 2. Vedute di detta Città. ..........................................................................................400. 
Summa Rt: .................................................................................................................4200. 
 
Bernardo Bellotto de Canaletto“ 
Zum Zustand der Brühlschen Gemäldegalerie 
SächsHStA 10047 Amt Dresden, Nr. 3445: Acta Commissionis. Die gnädigst angeordnete 
Sequestration des von dem Herrn Cabinets. Ministre Heinrich Grafen von Brühl hinterlaßenen im 
Churfürstl. Sächß. Territorio gelegenen Vermögens insonderheit die Bilder=Gallerie allhier, fol. 
15r-16r. 
15. März 176631 
Wohl und hoch Edelgebohrne, Veste und Hochgelahrte Höchst geehrteste Herren 
Nachdem mir E. gnädigst verordnete Commission güttigst, die von H. Gen: Lieutenant Grafen von 
Brühl gegen die Transportirung derer Antiques etc. gemachte Vorstellung güttigst schriftlich 
communiciren wollen, und mir erlaubet, mein unmaßgebliches Gutachten darüber mitzutheilen: So 
melde E. gnädigst verordneten Commission, daß ich zu Anrathung solcher Transportirung, oder 
vielmehr in Ruhe Setzung dieser Pieces, sowohl durch den hohen Befehl meines Gnädigen 
Vorgesetztens des Herrn Ober Cammer Herren Reichs Grafen von Bosen Excell: vor dieser pieces 
conversation zu sorgen; als auch durch die wirklich übel befundenen placirung solcher pieces, in 
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statu quo adhuc infuntur, bewogen worden. Indem selbige 1.) alzusehr an einander gesetzt sind. 2.) 
denen Menschen welche zu Reinigung der Bilder handthieren müßen nicht allein im Wege ste- 
[Seitenwechsel] hen,32 sondern auch von selbigen wenn sie wirklich gehen sollten übern aufen 
gestoßen, und noch mehr zerbrochen werden können. Auch 3.) da unter diesen Pieces etliche 
Kleinigkeiten so zum Einstecken die Größe haben, mir nicht rathsam schien ofterwehnte Sachen so 
a portee zu laßen. Dieses waren die Bewegungs Gründe, welche mich bewogen die ehemalige 
Wohnung des Friseurs, als einen sicheren Ruhe Platz der Gräfl. Brühl. Antiquen anzunehmen, 
indem ich glaubte, daß wo Menschen hätten wohnen können, auch Steine und Metalle würden bey 
mannichmalicher Luft Gebung stehen und aufbewahret werden können. Nachdem aber der H. 
General Lieutenant Graf von Brühl an E. gnädigst verordnete Commission diese Wohnung vor 
absolute zu diesem Behuf vor untüchtig erkläret, so wollte nur noch pflichtmäßig ohnmaßgeblich, 
als ein dieser Sachen Conversation wohl intentionirten bitten, erwehnte pieces entweder in das 
Naturalien Cabinet, oder Bibliothec, bringen, oder wenigstens in einen [Seitenwechsel] Winckel33 
der Bilder Gallerie setzen zu laßen. Mit angefügter Erklärung, daß, |:da hofentlich diese Sachen 
itzo, nicht wie sonst geschehen, in der Bilder Gallerie en Parade auf ihren postimenten gesetztet 
möchten werden:| ich mich, wenn offterwehnte Sachen in statu quo bleiben sollten, bey E. gnädigst 
verordneten Comission, von aller Verandtwortung aufs künftige, loß zu sprechen, gehorsamst bitte. 
 
Dresden d. 14. März 1766 
 
E. gnädigst verordneten Commission  
Unterthäniger Diener 
Johann Friedrich Wacker Insp. 
Kaufangebot der Brühlschen Erben an Xaver 
HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 895/13: Acta. Die Erkaufung des sogenannten 
Fürstenbergischen Hauses, ingl. Verschiedener Pretiosorum, Curiositaeten, und anderer Effecten 
aus dem Gräflich-Brühlischen Nachlaß betr. Anno 1764, fol. 26r-29r 
Durchlauchtigster Königlicher Printz, und der Chur-Sachßen Administrator Gnädigster Fürst und 
Herr! 
Ein von Ew: Königl. Hoheit durch Aufhebung der fiscalischen Klage und damit verknüpfft 
gewesenen Sequestration unseres väterlichen Nachlaßes uns erzeigte sonderbare Huld und Gnade 
ist so ausnehmend groß, daß wir die dankvollen Regungen unserer Herzen, so wir darüber 
empfinden, mit Worten aus zudrücken nicht vermögend sind, und daher nichts mit so eiferigen 
Verlangen wünschen, als in der That beweisen zu können, wie bereit und willig wir [Seitenwechsel] 
sind,34 das uns noch übrig bleibende wenige Vermögen, welches wir nun nicht mehr als ein 
vererbtes Guth, sondern als eine Würckung Ew: Königl. Hoheit preißwürdigsten Clemenz zu 
betrachten, ja selbst unser Blut zum Dienst Ew: Königl. Hoheit und des hohen Chur-Haußes 
schuldigst aufzuopffern. 
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In diesen treu-devotesten Gesinnungen wagen wir es Ew: Königl. Hoheit uns unterthänigst zu 
Füßen zu legen, und ganz submissest zu bitten, uns in Ansehung der Riaucourischen Schuld-Sache 
höchst-Dero mächtigste Protection huldreichst angedeÿhen zulaßen.  
Als wir, Gnädigster Fürst und Herr! den unterthänigsten Revers wodurch wir uns, diese Schuld-
Forderung zu übernehmen, verbindlich gemacht, von uns stelleten, waren wir der Hoffnung, daß 
aus deren noch vorhandenen Pretiosis und anderen entbehrlichen Mobilien und Effecten ein weit 
mehrers zu nehmen seÿn würde, als beÿ deren Verkauff würcklich heraus zubrin- [Seitenwechsel] 
gen35 gewesen, und wir unterstehen uns, Ew: Königl. Hoheit unterthänigst zu versichern, daß wir 
beÿ vielen Stücken die Hälffte der Taxa verliehren müßen, und sehen uns daher, und wegen der uns 
noch drückenden väterlichen Schulden-Last ganz außer Stande, die Riaucourische Schuld-Last 
anderergestalt bezahlen zu können, als daß wir nicht nur alle so wohl in täglichen Gebrauch 
habende, als vorräthige Mobilia, davon wir doch gerne ein und anders, theils zur ohnumgänglichen 
Nothdurfft, theils als ein Andencken von unseren seel. Eltern conserviret hätten, veräußern, sondern 
auch noch überdieß unsere Güther, die zum Theil ohnehin bereits sehr oneriret sind, mit neuen 
Schulden beschweren müßen, dergestalt, daß auch die in weniger Zeit in die Hände unserer 
Creditorum fallen werden, wie wir solches durch eine genaue Berechnung dar zu thun im Stande 
wären, daferne wir nicht durch ein weitläuffiges Detail der Sache die Gedult Ew: Königl. Hoheit zu 
ermüden be- [Seitenwechsel] sorgen36 müßen, nicht zu gedencken, daß verschiedene Erbschafft-
Artikul, ohngeachtet der geringen Preise, die wir beÿ unsern pressanten Umständen zu machen 
genöthiget sind, dennoch keine Abnehmer und Käuffer finden.  
In dieser äußersten Verlegenheit, und zu Abwendung unseres gänzlichen Verderbens nehmen wir 
abermahls zu Ew: Königl. Hoheit mächtigsten Protection unsere Zuflucht, und bitten fußfälligst, 
höchst. Dieselben wollen vor den hohen Chur-Fürstl. nachverzeichnete Sachen, als: 
1.)  Die Bibliothec, 
2.)  Die Kupferstich-Collection, 
3.)  Das Naturalien-Cabinet, 
4.)  Die Samlung von verschiedenen zum Theil antiquen und raren Statüen Busten, 
Vasen und dergl. 
5.)  Zwölff Stück ganz neue ungebrauchte Tapeten von dem besten Haute Lis 
6.)  Die vor des höchstseeligsten Königs Majst. [Seitenwechsel] aus37 Paris 
verschriebene Porte-Chaise 
7.)  Einen ebenfalls in Paris gefertigten sehr wohl gearbeiteten Surtoût, und 
8.)  Eine Quantität Ungarischen und Rhein Wein 
anzunehmen, und uns dadurch in den Stand zu sezen gnädigst geruhen, unserer unterthänigsten 
Verbindung in Ansehung der Riaucourischen Schuld-Last ein schuldiges Genüge zu leisten.  
Je deutlicher sich nun hieraus die bedrängten und kummervollen Umstände, darin wir uns befinden, 
und wovon wir leider! das Ende noch nicht absehen können zu Tage legen, desto zuversichtlicher 
können wir zu Ew: Königl: Hoheit ruhmwürdigsten Huld und Gnade die gewiße unterthänigste 
Hoffnung faßen, höchstdieselben werden, von Mitleid und Erbarmen gerühret, von Selbst 
huldreichst zu ermeßen geruhen, wie schwer ja unerschwinglich uns die Interessen so wohl von 
[Seitenwechsel] der38 Riaucourischen Schuld-Last, als auch von denen von unsern Vater , in Pohlen 
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zum Dienst des Königl. Hofes aufgenommen 200.000 Rth. Die wir biß gegenwärtige Stunde mit 10 
pro Cent zu verzinßen haben, fallen müßen, also daß, Ew: Königl. Hoheit um einige 
gnadenmildeste Bonification so thaner Interessen hiemit fußfälligst zu bitten, wir uns äußerst 
gemüßiget finden.  
Dieser betrübten Situation ohngeachtet, und ob uns wohl ein sehr weniges von dem ganzen 
väterlichen Nachlaße übrig bleiben wird, finden wir uns doch aus tieffester Devotion bewogen, Ew: 
Königl: Hoheit das vormahls Radebergische Amts-Dorff Groß-Naundorff, welches unser Vater von 
der Chur Fürstl. Cammer käufflich an sich gebracht, und den aus Allerhöchsten Königl.er 
Munificenz erlangten Ober-See beÿ Weißensee, wovor jedoch denen vorherigen Besizer von 
unserm Vater aus guten Willen eine nahm- [Seitenwechsel] haffte39 Bonification geschehen, hiermit 
unterthänigst zu Füßen zu legen, mit beÿgefügter ganz Submissester Bitte, Ew: Königl. Hoheit 
wollen in dieser Sache nach höchst. Dero angestammten Großmuth und Clemenz, als der wir uns 
auch hierin mit dem zuversichtlichsten unterthänigsten Vertrauen lediglich überlaßen, einen 
Entschluß zu faßen gnädigst geruhen. 
Die wir mit unwandelbarer devotester Trauer und tiefester Unterwürfigkeit Lebenslang verharren 
Ew: Königl. Hoheit 
Unterthänigsten sowie gehorsamsten  
 
Aloisius Friedrich Graf von Brühl  
Per Mandat 
Johann Gustav Baron von Sacken 
Carl Adolph Gr. von Brühl  
Albrecht Christian Gr. von Brühl  
Hans Moritz Gr. von Brühl  
 
Dresden, den 20ten April 1768. 
Von Xaver erworbene Tabatieren und Preziosen 
HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 895/13: Acta. Die Erkaufung des sogenannten 
Fürstenbergischen Hauses, ingl. Verschiedener Pretiosorum, Curiositaeten, und anderer Effecten 
aus dem Gräflich-Brühlischen Nachlaß betr. Anno 1764, fol. 10r. 
24. marty 1768 
Ihro Königlichen Hoheiten Prinz Xavier allergnädigste Herr Herr Administrator der Chursaechs 
Beliebten Höchst gnädigst, von dem Brühlischen Sachen folgend Stücken, Vermög einer 
Specification v. B. Sacken unterschrieben, mit gleich lauhtenden ausgesezten Taxirten <…>, in den 
Praetiosen Vorrath zu geben 
No  Rth 
1294 Eine viereckte Tabattiere von Porcellaine innwendig des  
Königs Augusti III. Majst: Portrait 70 
1415 Eine detto, inwendig des Königs Augusti III. Majst. Portrait, die <…>    
 mit kleinen Brill:ten und granaten besezt 80 
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1640 Eine detto, mit des Königs Augusti III Majst Port: in Brust-Stück von Chisolit,  
 und mit Brill:ten besezt 900 
1650 Eine detto, mit Brillanten-Deckel, inwendig Königs Augusti III Majst. Portrait 900 
1651 Eine detto, auf den Deckel der verzogene Nahme AR von Brillanten 200 
1709 Eine Tabattiere von Christal, mit Brill:ten besezt, auf den Deckel Königs    
Augusti III Majst Portrait, in einem Syrischen granaten 700 
1711 Eine detto dergleichen 700 
1847 Eine dergleichen mit Goldt belegt, und mit Brill:ten besezt, worauf Königs    
Augusti III Majst. Portrait 600 
1873 Eine goldene Tabattiere der Deckel von Christal de Roche, worauf das Portrait   
 
Königs August III Majst. zu Pferd sizend, und mit Brillanten garnirt 400 
2038 Ein Portrait Ring Sr. Königl. Majst. Augusti II., mit Brillanten garnirt 700 
  5250 
Vortrag von Eilenburg zum Naturalienkabinett 
HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 895/13: Acta. Die Erkaufung des sogenannten 
Fürstenbergischen Hauses, ingl. Verschiedener Pretiosorum, Curiositaeten, und anderer Effecten 
aus dem Gräflich-Brühlischen Nachlaß betr. Anno 1764, fol. 117r-121v  
Durchlauchtigster Königlicher Printz, Gnädigster Herr! 
Ew: Königl. Hoheit haben, unterm 13.ten dieses, gnädigst anbefohlen: 
daß ich das von denen Gräflich Brühlischen Erben zum Kauf angebotene Naturalien-Cabinet ihres 
verstorbenen Vaters des fördersamsten in Augenschein nehmen und untersuchen, besonders 
dasjenige, so darinnen mehr oder beßer, als in den Churfürstlichen Sammlungen zu befinden, 
fleißig annotiren, so dann aber meine Meÿnung, ob solches gäntzlich oder nur ein Theil deßelben, 
und um was für Preiße zu erkaufen seÿn dürfte, zu dero weiteren Entschlüßung eröffnen möchte. 
Nachdem ich nun höchstgedachten Befehle gemäß, diese sehr zahlreiche Sammlung, mit Zuziehung 
[Seitenwechsel] meines40 Adjuncti, Birckhahns, welcher dieselbe nicht alleine, schon ehedem, mit 
taxiret, sondern auch, nachhero, der erforderlichen Conservation wegen, von Zeit zu Zeit revidiret 
hat, aufs genaueste untersucht habe, so hat sich’s gezeiget, daß unter den daselbst vorhandenen 
Mineralien, diejenigen Erzstuffen und Steinarten, deren Nummern, in der angefügten Beÿfüge, von 
Lit. A. bis Lit. M. angemerket stehen, in der Churfürstlichen Mineralien-Gallerie entweder ganz 
und gar mangeln, oder doch nicht so gut, wie die hier annotirten beschaffen sind. 
Was hiernächst die, aus dem vegetabilischen Reiche, daselbst colligirte Naturalien anbelanget, so 
habe ich darunter weiter nichts bemerket, das für die Churfürstl. Sammlung annehmlich seÿn 
möchte, als die, in eben dieser Beÿfüge, sub Lit. N. beschrieben und in einem besonderen 
Schränkgen befindliche Hölzer. Was hingegen die hier vorhandene Collection aus dem 
animalischen Reiche betrifft, so würde es allerdings eine schon längst gewünschte Acquisition für 
das churfürstliche Naturalien-Cabinet seÿn, wenn es mit dem eben daselbst sub Lit. O. 
angemerckten monströsen Thiere und den zweÿ raren Schneckenhäußern, nebst den zugleich 
angeführten sehr prächtigen Corallengewächsen und Seesterne bereichert werden könnte. Wobeÿ 
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ich noch unterthänigst vorzustellen genöthiget bin, daß weil die in der Churfürstlichen 
Naturalienkammer aufgestellten Vögel, durch die Länge der Zeit, auch andere widri- 
[Seitenwechse]) ge41 Umstände, sehr eingegangen, und größten Theils unscheinbar geworden sind, 
diese Collection, durch den Einkauf der in dem Gräfl. Brühlischen Naturalien-Cabinet vorhandene 
und zu Ende dieser Beÿfüge genauer angegebenen Vögel, wiederum ein neues Lustre erhalten 
würde. 
Da sich nun aus dem vorher besagten, und in insonderheit aus der Beÿfüge aufs deutlichste 
veroffenbart, daß diejenigen Naturalien, welche hier benennet und specificiret werden, den 
allerwenigsten Theil der der Gräfl. Brühl. Collection ausmachen, das übrige aber insgesamt eben so 
schön, ja mehrentheils von noch weit beßerer Beschaffenheit in den Churfürstl. Samlungen 
vorhanden ist, so kann ich, nach der mir obliegenden Plicht, die Erkaufung des ganzen â 7907 Thl. 
22. Gr. taxirten Naturalien Cabinets keineswegs anrathen. Sollten sich jedoch die Gräfl. 
Brühlischen Erben entschließen, die hier angezeigte Stücke, davon ich den unmaßgeblichen Preiß 
zugleich mit angemercket habe, in die Churfürstl. Naturalienkammer abzulaßen, so würde dieselbe 
dadurch allerdings nicht allein verschiedene beßere, sondern auch einige ([eingefügt:] ihr annoch) 
fehlende Naturalien erhalten, auch auf solche Weise, der schon eben angezeigten übeln 
Beschaffenheit der itzigen Vögel-Collection um ein großes können abgeholfen werden.  
Ew: Königl. Hoheit Selbst eigener gnädigsten Entschlüßung wird dieses alles in tiefster Ehrfurcht 
unterworffen, mit welcher ich zeitlebens verharre 
Ew: Königl. Hoheit 
Meines gnädigsten Herren 
Unterthänigst gehorsamster 
 
Christian Heinrich Eilenburg 
 






liche Taxe  
 
Th.  Gr. 
A.) Von den gediegenen Goldstuffen und goldhaltigen Erzen, deren Anzahl 
sich in der Gräfl. Brühlischen Collection auf 204. Nummern beläuft und die 
überhaupt â 906 Thl. M.kltaxiret worden, sind choisiret: ....................................  
No. 1, No. 14, No. 20, No. 51, No. 83, No 92, No. 94, No. 97, No. 103 und No. 
119. Ingleichen, von den Goldhaltigen No. 13, No. 16, No. 69, No. 71 u. No. 
73. Den Werth dieser 15 Stuffen schätze ich auf ..................................................  
Indem das mit No. 97 signirte gantz massive Goldgeschiebe allein 56 Ducaten 













B.) Von den â 2335 Thl. taxirten 408 Silberstuffen: 
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115, No. 123, No. 127, No. 156, No. 161, No. 171, No. 180, No. 181, No. 182, 
No. 186, No. 189, No. 200, No. 202, No. 203, No. 225, No. 236, No. 243, No. 
247, No. 250, No. 254, No. 269, No. 275, No. 299, No. 303, No. 307, No. 359, 









C.) Von den â 1176 Thl. Taxirten 238. Stück so genannten Glas- und 
Hornerzen: 
No. 72, No.101, No.122, No. 126, No. 141, No. 142, No. 158, No. 214, No. 
222, No. 224, No. 233, ingleichen No. 1, No. 2 und No. 4 von Hornerzen  









Latus 449. 12. 
Transport43 449. 12. 
D.) Von den â 1370 Rth. Taxirten 384. Stück Rothgülden Erze: 
No. 2, No. 5, No. 9, No. 36, No. 38, No.211, No. 225, No. 273, No. 309, No. 
337, No. 364 und No. 404 









E.) Von den â 160. Rth. Taxirten 410. Kupferstufen: 
No. 1, No. 25 und noch dreÿ andere, waren die Nummern theils mangeln, theils 







F.) Von den â 80. Rth. 12. Gr. taxirten 320. Bleÿerz Stuffen: 
No. 118 und ein dergleichen sine numero, nebst noch einer andern mit grünen 







G.) Von den â 42. Rth. Taxirten 305. Stück Zinnerzen: 





H.) Von den â 51. Rth. 12. Gr. taxirten 218 Stck. Eisenerzen und sogenannten 
Eisenblüthen: 
No. 1, No. 3, No. 49, No. 56 und No. 58, ingleichen: No. 1, No. 29 und eine 









I.) Von den â 73 Rth. taxirten 59. Zinnober und Mercurial Erzen: 





Latus 514. 16. 
Transport44 514. 16. 
K.) von den â 45 Rth. Taxirten 143. Arsenical-Erzen und Kobald-Stuffen: 
No. 1. Sogenanntes auripigment und noch 5. Andere hierher gehörige Stuffen, 







L.) Von den, an verschiedenen Orten in den Gräfl. Brühlischen Catallogis 
Specificirten Stein- und Bergarten:  
No. 2. Ein mit Opal versehener Eisenstein, nebst fünf anderen mit No. 2, No. 4, 
No. 7, No. 8 und No. 9 bezeichneten Opalen. Ingleichen von den sechs 
sogenannten oculis Beli 3. Stück. Wie auch dreÿ mit Maaß und Schirl 
angefüllte Crÿstalle. Item sieben Stück gewiße verhärtete Letten. Dreÿ 
sogenannte Atramentsteine und, von dem sogenannten Frauenglase No. 1, No. 















M.) Von den â 210 thl. Taxirten 394. diversen Versteinerungen aus dem Thier-   
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No. 1 und No. 2. Sogenannte versteinerte Castanien, No. 3, No. 4, No. 7, No. 
11 und No. 12 allerhand Kräuterabdrücke. Ingleichen von denen versteinerten 
Höltzern: No. 18, No. 19, No. 20, No. 21, No. 25, No. 33 und No. 36. Ferner: 
von den petrificirten Meerpflantzen und Corallenschwämmen No. 7, No. 8, No. 
14, No. 15, No. 18, No. 40 und No. 41 
Transport 
Item von den versteinerten Fischen No. 1, No. 3 und No. 6 nebst der fälschlich 
für einen petrificirten Frosch angegebenen piece sub. No. 1. Wie auch von den 
versteinerten Krebsen: No. 2, No. 5 und No. 7. Ingleichen von den sogenannten 
Echiniten: No. 2, No. 5, No. 8, No. 12, No. 19, No. 23 und No. 24. Endlich 
noch von den petrificirten ein und zweÿschligten Conchylien: a) No. 1, No. 3, 
No. 10 und No. 11, b) No. 3, No. 9, No. 10 bis No. 14 inclusive dieser 





























N.) Von den gesamleten Naturalien aus dem Pflanzen-Reiche: 
Ein Schränkgen mit 24. Schuladen, worinnen sehr artig geflaserte, und 







O.) Von denen aus dem Thier-Reiche vorhandenen Naturalien: 
Ein junges monströses Schwein, in Spiritu ...........................................................  
Die Zweÿ, beÿ den Conchilien befindlichen so genannten Admirals schätze ich, 
in Ansehung ihrer Rarität, gantz füglich auf .........................................................  
Gleich wie unter den sehr diversen Corallengewächsen 4. Stck. zu choisiren 
wären, welche, nebst dem dabeÿ liegenden zwölfstrahligten Seesterne 
wenigstens werth sind ...........................................................................................  
Endlich habe ich, in Ansehung der in dem Gräfl. Brühlischen Naturalien 
Cabinete vorhandenen 236 Stück großer und kleiner Vögel annoch 
unterthänigst gehorsamst zu gedencken, daß, obgleich diese Sammlung, ihrer 
Vergänglichkeit wegen, vormahls nur auf 35 Rth. taxiret worden, solche 
dennoch, da alle diese Vögel sehr gut zubereitet und wohl conserviret sind, 
inclusive der darzu gehörigen höltzernen Consolen, die man vorher nicht mit 

























Summa 755. 16. 
 
Vortrag von Christian Gotthold Crusius zur Brühlschen Bibliothek 
HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 895/13: Acta. Die Erkaufung des sogenannten 
Fürstenbergischen Hauses, ingl. Verschiedener Pretiosorum, Curiositaeten, und anderer Effecten 
aus dem Gräflich-Brühlischen Nachlaß betr. Anno 1764, fol. 101r-106v 
Dresden den 21. Maÿ 1768 
Unterthänigster Vortrag 
Zu unterthänigst gehorsamster Befolgung der von Ihro, des Herrn Administratoris der Chur Sachsen 
Königlicher Hoheit, in Betref der zum Erkaufung angebotenen Gräfl. Brühlischen Bibliothec, an 
mich Endes gesetzten, unterm 13ten dieses, ergangenen gnädigsten Verordnung, habe mich sofort 
Quellen 
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den folgenden Morgen, und hernach noch zu verschiedenen malen, in gedachte Bibliothec begeben, 
sowohl von derselben dermaligen Zustande die erforderl. Erkundigung einzuziehen, als auch, so 
viel es, beÿ einer so zahlreichen Sammlung, Zeit und Umstände erlaubet, die unentbehrlichste 
eigene Einsicht zu nehmen. Allermaßen um die äußere vorzüglich-schöne Beschaffenheit dieser 
ansehnlichen Bücher Sammlung ohnehin sattsam bekannt ist; ich auch versichert worden, daß der 
von solcher im Bombardement erlittene Verlust, hauptsächlich nur die Doubletten, Land-Charten & 
nebst einigen andern minder beträchtlichen Artikuln betroffen: Als habe mir vornehmlich angelegen 
seÿn laßen, die nunmehrige eigentliche Verhältniß dieser gegen die hiesige Chur- [Seitenwechsel] 
Fürstl.45 Bibliothec, so viel immer nur die Kürtze der Zeit gestatten wollen, wenigstens 
gewißermaßen zu bestimmen, und zu solchem Ende, diejenigen Partien, welche beÿ dieser theils die 
stärksten, theils die schwächsten sind, mit dem Catalogis der Gräfl. Brühlischen zu vergleichen, um 
aus beÿden im Durchschnitte, eine mittlere Ermäßigung entnehmen zu können. In erster Absicht ist 
die Claße der Civil- oder Politischen Historien beÿ der Churfürstl. Bibliothec, gegen die im Druck 
vorhandenen IV. Vol. des Brühlischen Catalogi, welche die Partie größten Theils in sich faßen, mit 
unabläßigen Fleiße gehalten und verglichen, darbeÿ aber allerdings befunden worden, daß erstere 
beÿ nahe alle große und kostbare Sammlungen und Wercke, welche sich in dieser befinden, bereits 
besitzen, mit dem einzigen Unterschiede, daß die Brühlischen Exemplare meistens von neuen und 
vollständigern Ausgaben, auch einige auf groß Papier, und überhaupt äußerlich ansehnlicher und 
beßer conditionirt sind; einige neuere wichtige Wercke, z.B. Bouquet Recueil des Historiens de 
France, VIII. Vol. fol. Morice Hist. [Seitenwechsel] de46 Bretagne in IV. Vol. Fol. ingl. 
verschiedene Englische, Spanische und andere Geschichtschreiber, so die Brühl. Bibliothec allein 
besizt, nicht zu gedenken. Nicht minder würde auch hierbeÿ der in dieser letztern vorhandene sehr 
beträchtliche Vorrath an Original-Relationen, satyrischen und andern Pieces du tems so wohl aus 
den beÿden deutschen Kriegen im XVIten und XVIIten Saeculo, als auch sonderlich von denen 
Liguistischen, Richelieuschen, auch Cromwellschen Zeiten und Unruhen, um so mehr in besondern 
Betracht genommen zu werden verdienen, als deßen Vereinbarung mit der beÿ uns bereits 
vorhandenen, aus dem Beßerschen Nachlaße herrührenden guten Anzahl dergl. Schriften, eine so 
starcke und intereßante Sammlung ausmachen würde, dergleichen außer der größten Bibliothequen 
in Frankreich wohl schwerlich anderswo zu finden seÿn möchte. 
Die übrigen zu den politischen Wissenschaften, als zum Natur- und Völcker-Rechte, dem Jure 
Publico gehörigen Fächer beÿ uns, würden aus der Gräfl. Brühlischen Bibliothec noch ungleich 
stärckern Zuwachs erhalten, wiewohl der- [Seitenwechsel] gleichen47 auch schon aus der 
ehemaligen Gräfl. Bünauischen Bibliothec zu erwarten. Ein gleiches ist von den Claßen der 
Theologie und Jurisprudenz mit Grunde zu vermuthen; auch würden sonderl. aus der Antiquitaeten 
und Münz-Wißenschaft ingl. beÿ der Medicin, viele neue und prächtige Wercke aus der Brühl. 
Sammlung zu erwarten stehen; und besonders, in Ansehung der Medicin, eine zahlreiche 
Sammlung Chÿmischer und Alchÿmistischer Schriften. 
Nicht allein mehrere, sondern auch nähere Entscheidungs-Gründe möchten sich aber meines 
unterthänigsten Erachtens, in Rücksicht auf einige andere Claßen darbieten, in welchen die Chur 
Fürstl. Bibliothec entweder minder vollständig ist, oder doch aus gantz andern Wercken, als die 
Brühl. bestehet, z.B. in der Physic und Natur-Historie, der Mathesi, der Italiänischen und 
Französischen Litteratur etc. vornehmlich da dieses eben diejenigen Partien sind, in welchen 
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obgedachte Gräfl. Bünauische Bibliothec am wenigsten neuen Zuwachs gewähret. [Seitenwechsel] 
Die48 Claße der Natur-Lehre und Natur Geschichte, ist beÿ der Brühl. Sammlung gleich noch 
einmahl so starck als beÿ uns, und enthält viele prächtige, zum Theil mit großen Kosten nach dem 
Leben illuminirte Wercke. Der mathematische Vorrath ist auf beÿden Seiten fast gleich starck an 
der Anzahl, enthält aber meistens gantz verschiedene Wercke, da wir vornehmlich die ältern, die 
Brühl. Sammlung aber mehr die neuern Französischen, Italiänischen, und zum Theil Engl. 
Mathematicos besitzet; und also in diesem vorzüglichen Fache nur wenig Doubletten zu erwarten 
seÿn würden. Gleichermaßen verhält es sich mit der Französischen und Italiänischen Litteratur. Beÿ 
jener hat die Brühl. Bibliothec den Vorzug in einer sehr vollständigen Sammlung vom 
Französischen Theater, und denen so genannten Mystéres, oder alten geistl. Comödien, welche 
beÿde Sammlungen in Frankreich so begierig gesuchet, und mit viel tausend Livres bezahlet 
wurden. In der Italiänischen Litteratur ist der Brühl. Bibliothec aus der Gräfl. Watzdorffischen, ein 
so ungemeiner Vorrath von den [Seitenwechsel] seltensten49 Criticis, Theatral. Sücken und Texten 
zugewachsen, daß ich unter 400. Nummern von beÿden letztern, nicht 20. Stück beÿ der Churfürstl. 
Bibliothec vorgefunden; dergestalt, daß solche mit dem dießeitigen, an sich nicht geringen Vorrathe 
vereiniget, gewiß eine, dießeits der Alpen, sonst nirgends zu findene, so vollständige, als 
interessante Sammlung ausmachen würde. 
Hierzu komt endlich noch außer vielen, denen MSC.tis gleich zu schätzenden ersten Stücken von 
Bibeln, und andern kostbaren raren Wercken, im guten Überrest von Land-Charten, hauptsächlich 
aber ein gar beträchtlicher Vorrath von 600 Stück theils sehr kostbaren Manuscripten, 80. auf 
Pergament, die übrigen auf Papier; über welche von der Gnädigst anbefohlenen Specification in 
Unterthänigkeit hier so viel beÿfüge, als noch zur Zeit beÿ verschiedenen andern Arbeiten und 
Verzeichnißen, aus der Brühl. Bibliothec gefertiget werden mögen. Aus solcher, und denen von 
Endes gesezten, in margine, angefügten kurtzen Anmerckungen, wird sich die vorzügliche 
Beträchtlichkeit dieser Partie, so wohl nach dem innerlichen [Seitenwechsel] Werthe50 und Innhalt, 
als der äußerl. Zierde und Kostbarkeit an den trefflichsten Mignaturen, Vergoldungen, Plan und 
Rißen sattsam zu Tage legen. 
Wenn dannenhero, zu gehorsamster Erstattung des gnädigst anbefohlenen unterthänigsten 
Gutachtens, aus obangeführten vorläuffigen Betrachtungen sich sattsam zu ergeben scheinet, daß 
durch gäntzl. Einverleibung einer so kostbaren Sammlung, die hiesige Churfürstl. Bibliothec einen 
so ausnehmenden Zuwachs an Glantz, Nutzbarkeit und Vollständigkeit erlangen würde, daß solche, 
nach dem gegründeten Urtheil aller Sachkundigen Personen, keine Bibliothec in Europa, in 
Ansehung der gedruckten Wercke, einigen Vorzug zu gestatten hätte: Als beruhet nunmehro beÿ 
Ihro Königl. Hoheit gnädigsten Entschließung, ob Höchst Dieselbem ohneracht der beÿ Erkaufung 
der Gräfl. Brühl. Bibliothec nicht zu vermeidenden Doubletten, so beÿ den historischen Classen 
gewiß gegen die Hälfte der selben ansteigen, beÿ andern intereßanten Fächern aber desto minder 
zahlreich seÿn werden, [Seitenwechsel] in51 gnädigster Rücksicht auf die Schönheit und 
Nützlichkeit der hierbeÿ erlangenden neuen Acquisition einem Hofe und Lande, so jederzeit der 
vorzügliche Siz nützlicher Wißenschaften, guter Künste, und eines geläuterten Geschmackes 
gewesen, diesen unschätzbaren Vorzug zu gewähren und zu versichern, auch dadurch einer ohnehin 
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in so mannigfaltigen Absichten, glorreichen und gesegneten Administration, ein abermaliges 
gläntzendes und unvergeßliches Dencknmal zu stiften, in Höchster Milde geruhen möchten.  
Was hingegen die annoch anbefohlene unterthänigste Anzeige wegen des eigentl. Werths sothaner 
Bibliothec, und des für solche zu bestimmenden Preißes anbelanget, so will wegen der Kürtze der 
Zeit, und beÿ der fast nicht zu übersehenden Mannigfaltigkeit eines so wichtigen und compliquéen 
Gegenstandes, beÿ nahe unmöglich fallen, vor der Hand etwas gantz eigentliches und zuverläßiges 
anzugeben. Daferne man jedoch hierbeÿ den für die ehmals Gräfl. Bünauische Bibliothec Gnädigst 
zugestandenen Erkaufungs-Preis zur Richtschnur nehmen, und nach solchen den ohngefährnen 
Werth [Seitenwechsel] der52 Gräfl. Brühlischen, gleichsam per approximationem bestimmen sollte, 
so würde zuförderst in Betrachtung kommen, wasmaßen jene vorzüglich zum eignen Gebrauch, und 
gewißer maßen mit einem intérêt d’auteur, die Brühlische hingegen mehr in denen Absichten eines 
Liebhabers, der den Beÿfall und die Bewunderung des Publici suchet, gesammlet worden, und 
dahero beÿ ersterer vornehmlich eine ausgebreitete und gründliche Gelehrsamkeit, beÿ letzterer 
aber zugleich die angenehmen und gefälligen Wißenschafften, nebst der von selbst sich 
unterscheidenden Kostbarkeit, auch äußerl. Glanz und Pracht, zum besondern Augenmercke 
gesetzet worden. 
Gleichwie aber beÿ der Bibliothec eines großen Hofes, welche öfters von Fremden, und zuweilen 
auch hohen Personen besuchen wird, diese letztere Betrachtungen keineswegs gantz außer Augen 
zu setzen. Also möchten, da zumal beÿ Wercken der letztern Art, der Aufwand immer am größten 
ist, diese beÿde Bibliothequen, daferne sie von gleicher Anzahl der Voluminum wären, beÿ nahe 
auch einen Preiß zu würdigen seÿn. Nunmehro aber machet nicht nur der Augenschein, sondern 
auch die von mir vorläuffig [Seitenwechsel] eingezogenen53 Nachrichten, sehr wahrscheinlich, daß 
die Gräfl. Brühlische Bibliothec die ehemalig Bünauische, an Anzahl der Voluminum wohl gerne 
um ein Drittel übertreffen müße, wie solches die von mir verlangte, aber vorjetzo noch nicht 
vollendete Durchzählung, zu seiner Zeit näher veroffenbaren wird. Dieses alles vorausgesetzet, und 
daferne durch gedachtes Mittel sothaner Überschuß um 1/3, oder mehr, sich wircklich bestätigen 
sollte, so wäre Endes genannter, des unterthänigsten, jedoch ganz unzielsetzlichen Dafürhaltens, es 
würde in Ansehung der ausnehmenden Beschaffenheit der Exemplarien, und des sehr 
beträchtlichen, unter einigen tausend Ducaten gewiß nicht angeschafften Vorraths von 
Manuscripten, deren der Bünauischen Bibliothec nur in die 50. Stück von keiner besonderen 
Erheblichkeit vorhanden, der Preiß der Gräfl. Brühlischen Bibliothec, in circa auf zwölf bis 
fünfzehntausend Thaler höher, als das für die Gräflich Bünauische Gnädigst zugestandene Kauf-
Quantum, um so mehr zu bestimmen seÿn, als sich gar zuverläßig ermeßen läßet, daß die 
Anschaffungs Kosten sich wohl [Seitenwechsel] auf54 das alterum tantum belaufen haben müßen, 
auch die Gräfl. Brühl. Erben, mittelst des Inducti sub 4. beÿgebracht, daß sothane Bibliothec 
exclusive der MSCte, vom hiesigen verpflichteten Bücher-Auctionator Walther, auf 60/m Thaler 
taxiret und gewürdiget worden. 
Ob nun wohl schließlich das Inconveniens der vielen Doubletten durch einzelne Überlaßung einiger 
Claßen oder Numern aus mehr besagter Bibliothec, worbeÿ jedoch die Erlangung der so häufigen 
schönern und vollständigern Exemplarien, größtentheils wegfallen würde, zu vermeiden wäre; So 
möchten jeden, noch die Gräfl. Brühlischen Erben dazu um so mindern, auch nur in Ansehung der 
eintzigen Partie der Manuscripten, zu vermögen seÿn, als selbige versichertet zu seÿn scheinen, daß 
                                                
52  fol. 105r. 
53  fol. 105v. 
54  fol. 106r. 
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man auch nur durch die geringste einzelne Veräußerung, dem vorhabenden Verkauf im gantzen, 
einen empfindlichen Nachtheil zu ziehen, ja solchem vielleicht gantz unüberwindliche 
Schierigkeiten und Hinderniße im Weg legen würde. Gleichwie um höchsten Ermeßen und 
gnädigster Entschließung alles obstehende in tiefster Submission [Seitenwechsel] überlaßen55 wird. 
Also stehet annoch hierbeÿ in Unterthänigkeit nicht zu verhalten, was maßen auf den Fall einer 
Gnädigst entschließenden Acquirirung der gantzen Brühl. Bibliothec, von unvermeidlicher 
Nothwendigkeit seÿn möchte, zugleich den Gebrauch der Gebäude, wo solche dermalen aufgesetzet 
ist, auch eine geraume Zeit und bis vor deren Unterbringung und Vereinbarung mit der Churfürstl. 
Bibliothec, der erforderl. Platz aufgefunden seÿn wird, mit einzubedingen, maßen dermalen beÿ 
letzterer, nicht einmal der zu bloßer Aufschlichtung, geschweige denn zu Aussonderung und 
Aufstellung eines so zahlreichen Bücher-Vorraths, unumgänglich nöthiger Raum, noch die sonst 
erforderliche Gelegenheit, sich finden möchte. 
 
Dreßden, den 21ten Mai, 1768 
 
Christian Gotthold Crusius 
Auszug aus einem Vortrag Hagedorns zur Skulpturensammlung und zum 
Kupferstichkabinett (inklusive der Beilagen A., B., C., ) 
HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 895/13: Acta. Die Erkaufung des sogenannten 
Fürstenbergischen Hauses, ingl. Verschiedener Pretiosorum, Curiositaeten, und anderer Effecten 
aus dem Gräflich-Brühlischen Nachlaß betr. Anno 1764, fol. 77 r-v, 79r-82v, 83r-85v, 93r-98r 
Extract56 aus des Geh. Legations Raths und General Directorio der Künste, von Hagedorn, Vortrag 
d.d. 25. Maii 176857 
1. Die Collection der Statuen, Groupen, Busten, Bronzen und Vasen ist durch den Insp. Wacker 
untersucht worden, deßen Anzeige die Beÿlage sub A. enthält 
Sothane Sammlung ist neuerlich auf 12080 Th. zusammen taxirt nach der Beÿlage sub C. und 
besteht nach solcher in 105 St. antiquen und modernen sammt 10. St. einzelnen Postamenten. 
Des Obristens von Sacken Äußerung nach sollten sie nicht vereinzelt werden, auch hätten des 
Königs von Preußen Mt. selbige bereits um einen von den Brühl. Erben selbst zu machenden Preiß 
zu erkaufen sich erboten. Der General Director hat zwar nicht erfahren können, wer die neue Taxam 
gemacht, hält aber selbige nicht für zu hoch, wenn wie der Inspector Wacker versichert habe und 
deren Gräfl. Brühl. Erben [Seitenwechsel] vielleicht58 nicht so genau bekannt seÿ, die darunter 
befindliche Vestalen allein für 20/m Th. erkauft seÿn solten.  
Die Churfürstl. Antiquen-Gallerie würde besonders durch beÿde sehr rare antique Vestalen, die 
unique Vase von grünem, ingl. die Vasen von rothen Porphyr, dergleichen sie nur einige kleine 
habe, nicht minder durch die übrigen Vasen und 4. Stück wahre antique Bronzen einen schönen 
Zuwachs erhalten. Die modernen Bronzen, welche gut und wovon nur 3. bey der Churfürstl. 
                                                
55  106v. 
56  fol. 93r. 
57  Der vollständige – über weite Teile durch falsche Heftung jedoch unleserliche – Vortrag befindet sich in: 11126 
Kunstakademie Dresden, Nr. 005: Abschriften von Konzepten zu Vorträgen des Generaldirektors und diktierte 
Konzepte vom 16. März 1773 an [an den Kurfürsten], Aufnahmeeinheit 0068 
58  fol. 93v. 
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Sammlung vorhanden, könten das besondere Cabinet derselben beÿ den Antiquen vermehren, auch 
erforderl. falls einige Churfürstl. Zimmer aus zieren, die modernen Brust Bilder statt derer im 
Kriege abgegangenen in die Gärten placirt werden, und [Seitenwechsel] Königs59 Augusti II. Gr. 
Moritz von Sachsen u. 2. Könige von Engelland Brust Bilder zu der schon angefangenen Sammlung 
von Bildnißen großer Herren kommen, endlich die marmorne große Groupe, Hercules cum Antaeo, 
so in des Le Plat Recueil befindlich und also ehedem Königl. gewesen seÿn müßte, einen Platz in 
dem Zwinger finden. 
II. Die Kupferstich-Sammlung hat der Inspector Wentzel anbefohlenermaßen untersuchet und 
disfalls die Anzeige sub B. erstattet. 
Es sind darinnen 328 Volumina vorhanden, welche, wenn die angegebene Anzahl der Kupferstiche 
ihre Richtigkeit hätte, 32508. Blätter ausmachen würden, statt deren jedoch der Insp. Wentzel, da 
beÿ einigen gemachten Proben die Zahl geringer als die Angabe sich befinden, überhaupt 
[Seitenwechel] 3000060 Blätter nennet. 
Ehedem habe der Grf. Cammer-Rath von Heineken geäußert, wie der Ankauf dieser Collection um 
6000 Rth. dem Hofe unschädlich seÿn werde, indem er selbst 10000 Th. daraus zu ziehen sich 
getraue. 
Der Professor Casanova habe nach einer beÿm Grf. Cabinet vorhandenen Taxa, exclusive der 
Architecturen, auf 13000 Th. gerundet. Dahingegen betrage die von ihm gefertigte und beÿm Amts-
Protocole befindl. Taxa 16800 Th. Auf Erlangung dieser Taxe bestehe der Obrist, Bar. von Sacken. 
Beÿ der Brühl. Sammlung wären 8. Wercke, so Wentzel benennet und die zusammen 4757 Blatt 
betragen vollständiger als eben diese Wercke in der Churfl. an zusammen nur 3443. Blatt 
[Seitenwechsel] Zweÿ61 Wercke Portraits de van Dyck, et Medaillons du Roi, wären in der 
Churfürstlichen nicht vorhanden. Auch befänden sich in der Gräfl. Brühlischen mehrere einzelne 
Blätter, so in der Churfürstl. fehleten und zum Theil schönere Abdrücke als in der Churfürstl. 
wären. 
Nach der General-Directoris Erachten würde die Aushebung der in Churfürstl. Kupferstich-Cabinet 
ermangelnder Wercke und Blätter rathsamer, als der Ankauf des minder nöthigen Gantzen seÿn, 
und hat derselbe, sowohl als der Inspector Wentzel, was in diesem Fall der Vereintzelung für die 
Churfürstl. Sammlungen auszuwählen seÿn möchte in specifice angezeiget. 
Es ist aber sothane Vereintzelung von dem Obristen, Bar. von Sacken gantz abgelehnet und von 
ihm eingewendet worden, daß die eintzelne [Seitenwechsel] Aushebung62 auch nur weniger Wercke 
die gantze Sammlung zu weitern Verkauf dem Rufe nach schwächen, wo nicht untüchtig machen 
würde, welchen Einwurf auch der General-Director nicht ungegründet befunden. 
Die Erkaufung des Gantzen räth aber General-Director nur in dem Falle an, da solches um einen 
dergestaltigen Preiß zu erlangen wäre, daß der Aufwand gegen den Nutzen, welchen der Überschuß 
der Doubletten theils durch Verkauf theils durch Überlaßung zu verschiedenen Institutés 
verschaffen könnte nicht in Vergleichung käme. In dem Fall würde zuförderst ein richtiger 
Catalogue, dergleichen ihn ermangels Stück für Stück zu fertigen, davon hernach der Preiß von 
ungefehr 8 Gr. per Stück zu evaluiren, und im Gantzen als- [Seitenwechsel] dann63 noch einige 
tausend Thaler herabzuhandeln seÿn. 
Endlich 
                                                
59  fol. 94r. 
60  fol. 94v. 
61  fol. 95r. 
62  fol. 95v. 
63  fol. 95v. 
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Hat der Inspector Wentzel auf den Fall, da die gantze Gräfl. Brühl. Kupferstich-Sammlung 
acqueriret werden solte, gebeten, daß ihn beÿ der häufig vorfallenden Arbeit ein verpflichteter 
Schreiber zur Beÿhülfe gegeben werden möge. Der General-Director tritt diesem beÿ, wenn auch 
obiger Fall nicht existiren solte, und schlägt vor, daß disfalls auf einen der frantzösisch. und 
italiänisch. Sprache nicht unkundigen Litteratum der Bedacht genommen werden möge, damit 
selbiger sich beÿ dergleichen Beschäftigung bilden und zu künftigen nützlichen Skripten beÿ dem 
Kupferstich-Cabinet geschickt machen können. 
 
Nach64 der Beylage Sub  war sie Ao. 1764 so viel die Bronzen bereits von Insp. Wacker, im 
übrigen von Marmorier, Aglio auch nur 6130 Th. taxiret worden und hatte dermahlen nur 98 Stück, 




Die Gräflich Brühlische Sammlung einiger Statuen, Grouppen, Busten, Bronzen und Vasen enthält 
sowohl wahre Antiquen als Modernen. 
Unter den Bronzen sind ein Laocoon, Hercules, Marsyas und eine Fortuna wahre Antiquen, alle 
übrigen aber entweder schöne Copien von Antiquen, oder gute von neuern Künstlern inventirte 
Bilder des Alterthums. Zweÿ Fechter und ein Ochse werden die einzigen seÿn, welche sich schon 
unter den Churfürstlichen Antiquen befinden.  
Beÿ der Sammlung der Statuën von Marbre und beßern Steinen, befinden sich die zweÿ schönen 
Vestalen, welche von gantzen orientalischen Alabastre, wahre und sehr rare Antiquen, auch den vor 
die gantze Sammlung angesezten Kauf-Preiß allein wehrt sind. Die übrigen Busten und Statuën von 
Marbre sind zwar nicht antique, könnten aber den in der Belagerung geschehenen großen Schaden 
der Churfürstlichen Modernen in etwas ersezen. Und die dabeÿ befindlichen Brustbilder des 
höchstseel. Königes August II. Majt, Grafen von Moriz zu Sachsen, nebst 2.er Könige von 
Engelland en bronze, würden die schon angefangene Sammlung der Bildniße großer Herrn 
[Seitenwechsel] in66 der Churfürstlichen Antiquen-Gallerie ansehnlich vermehren.  
Die Vasen, Urnen und Gefäße sind besonders schäzbar, da solche aus den kostbarsten alten Steinen 
verfertiget sind; die grüne porphyrne ist unique. Die zehen rötlich porphyrnen antiquen würden die 
Churfürstliche Gallerie sehr zieren, weil bei derselben bis izo nur eine einige und zwar sehr kleine 
Vase von nur genannten Stein befindlich ist. Die übrigen sind von Alabastre und Marbre auch die 
meisten antique und sowohl ihrer Form, als Größe, vor considerable und anschaffungswürdig zu 
achten. 
 
Dreßden d. 18. Maij. 1768 
 
Johann Friedrich Wacker 
 
[Beilage] B.67 
                                                
64  fol. 93r. (Auf linker Seite stehende Bemerkung) 
65  fol. 77r. 
66  fol. 77v. 




Da zu Untersuchung der Gräfl. Brühl. Kupferstich-Sammlung vorzüglich ein richtiges Verzeichnis 
von den sämtl. vorhandenen Werken erforderlich seyn wollen, ein dergleichen aber mir nicht an 
Händen gegeben werden können; so habe nach Anleitung des bekannten gedruckten Catalogi, 
solchen nach dem was mir davon bekannt, auch nachhero von dem Bibliothecario Canzlern weiter 
eröffnet worden, fortgesetzt, und auf solche Art ein Verzeichnis des Ganzen dieser Werke, 
ausgebracht, wie folget: 
Nehml.: 
Erwähnter gedruckter Catalogus giebt von den Wercken der darinnen genannten Meister in Summa  
305 Volumina 
an, wovon bey 290. die Anzahl der in jedem Wercke enthaltenen einzelnen Blätter ausgeworffen, 
von 15. hingegen, so Mathematic, Antiquitat, Solennitäten enthalten, ist keine Anzahl ausgesetzt 
befindlich. Gedachte 305 Volumina, so diese Sammlung ausmachen sollen, [Seitenwechsel] sind68 
würcklich vorhanden, und was die Summa der in den 290. Voluminibus befindlichen Kupferstiche 
anbelangt, so beträgt sie nach der Zusammensetzung wie sie im Catalogo bey jeder Nummer 




Hierzu nun werden als eine Fortsetzung dieses Catalogi gebracht: 
 
a.) nachstehende Wercke, welche der Herr Geheime Cammer-Rath von Heineken bey seiner 
Ubergabe des Churfürstlichen Kupferstich-Cabinets in ao. 1764. mit abgab, auch nachhero denen 
Herrn Grafen von Brühl abgeliefert worden sind:  
1.)  L’Oeuvre de N. Vleughels en Carton … 61 pieces. 
2.)  " de Vanloo. 85. 
3.)  " de Masson 61. 
4.)   " de Gregoire Huret & 9. 
   Laurent de la Hire } 24. 
5.)  " de Claude Guy Hallé, 9. 
   Noël Hallé & } 2. 
   René Ant. Houasse } 7. 
   en Cart. 
6.)  " Franç. Boucher Tome I. 33. 
7.)  "  du même Tome II. 37. 
   Tome III.  }en portef. 7. 
    
8.)  " Raphael d’Urbin, en veau 336. 
9.)  " du même, 290. 
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Ferner hat sich 
b) hernach bey der Bibliothek gefunden: 
l’Oeuvre de Franc: Boucher Tome IV. 
1. Vol: 




gehören noch zu dieser Sammlung: 
c) diejenigen Wercke, so laut einer von dem Bibliothecaris Canzler mir communicirten 
Specification, von dem Herrn Geh. Cammer-Rath von Heineken den 12ten und 19ten Decr: 1764. 
anderweit geliefert worden, und gegenwärtig bey dieser Sammlung sich würcklich befinden: 
1.) L’Oeuvre de le Pautre.  522. pieces 
2.) Ein groß Vol. mit Bibl. Figuren, von Joh. Luykens 87. 
3.) Ein dergl. en maniere noire, von Lely und anderen. 103. 
4.) Ein dergl. von Perelle. 600. 
5.) Ein dergl. Sculpteurs Ital.  64 
6.) Le Cabinet de Reynst. Erzb. 37. 
7.) L’Oeuvre de Simon Vouët 145. 
8.) … de Raphael. T.I. en Cart. 59. 
9.) …du même. T. II. en Cart. 65. 
[Seitenwechsel] 
10.)70 Ein Paquet in Frankreich gemahlte Früchte, in gr. 4. 208. piec. 
11.) Ein Band von Raphael   ohne Vermerckung 52. 
12.) ein dergl. } der Zahl, des Tomi 44. 
13.) ein dergl.  und ohne Titel. 32 
13 Volumina mit 
2018 Kupferstichen. 
Solchem nach besteht die ganze Sammlung aus  
328 Voluminibus, 
so auch würcklich vorhanden, und wenn die Angabe der Kupferstiche, wie sie der gedruckte 
Catalogus bestimmt, seine Richtigkeit hätte, würde die Summa derselben in allen auf  
32508 Blätter 
zu setzen seyn: Weil aber für diese keine Gewährleistung gegeben wird; so habe, um hievon einige 
Nachricht zu erlangen, einige und andere Wercke nachgezählet, so sich denn gefunden, das z.T. 
No. 5. das Werck von François Albane, so aus 98. Piecen bestehen soll, nicht mehr als 80 habe; 
No. 76. & 78. Guido Reni mit 367. Piecen angesetzt, dabey aber nicht mehr als 348. vorhanden, und 
so in andere mehr. 
                                                
70  fol. 80v. 
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Dieser Umstand will hierbey um so weniger unberührt zu lassen [Seitenwechsel] seyn71, als daher 
kein sicherer Calculus zu constituiren, der, um jedoch eine Auskunft mit dem Kauf-Pretio darinnen 
zu finden, allenfalls, salvo tamen meliori auf  
30000 Blätter 
zu reduciren seyn möchte. 




Nachstehende aber ermangeln: 
No. 248. Cabinet des Portraits de van Dyck 172 pieces. 
No. 259. Medaillons antiques du Cabinet du Roi par de la Bossiere, en veau, 41 pieces. 
Welche Wercke wohl gut erhalten sind und gute Abdrücke haben. 
[Seitenwechsel] 
Was72 nun die Aufgabe: das beßere auszusuchen, hierbey überhaupt anbelangt, so ist nicht in 
Abrede zu stellen, daß bey der Gräfl. Brühl. Sammlung viel schöne Wercke sich befinden, 
gleichwohl möchte bey einem Wercke, so aus etlichen Voluminibus, auch wohl in einem nur allein 
bestehet, füglich nicht zu behaupten seyn, daß es durchgängig beßer, nehmlich gleich schöner und 
gut erhaltene Abdrücke, als das bey der Churfürstlichen Sammlung enthielte, indem mir bekannt, 
bey lezterer in jedem Wercke auserlesene Abdrücke vorhanden; dagegen habe auch bey 
Durchblätterung des einen und anderen Wercks von der Brühl. Sammlung gefunden, daß vieles 
sowohl beßerer einzelner Abdrucke halber, als gar fehlender Piecen zu Verschöner- und Ergänzung 
(Einschub: der churfürstl. Sammlung) dienen könnte, maßen, was lezteres anbetrifft, und nur eines 
einzigen zu gedencken, fehlen in der sonst so beträchtlichen Churfürstlichen Sammlung von 
Raphael, folgende Piecen, so sich in 2en Tomis von diesem Meister, beÿ der Brühlischen befinden:  
1.) Les Sept Carton de Raphael à Hamptoncourt, dessinés et gravés par N. Dorigny, 8 pieces avec le 
Titre 
[Seitenwechsel] 
2.)73 Le Titre pour les mêmes, gravés par S. Gribelin. 
3.) Les Grotesques peintes dans le Vatican en 4. gravées par Augustin. 
                                                
71  fol. 81r. 
72  fol. 81v. 
73  fol. 82r. 
Brühl. Sammlung:  Churfürstl. 
Sammlung nach dem 
Catalogo 
wie sie würckl. 
vorhanden 
1.) No. 63. 65. L’Oeuvre de S. le Clerc… 1496. 1834. 1777. 
2.) 81.  " " des Passari… 119. 304. 304. 
3.) 130. 32. " "  Charles Coypel… 95. 198. 195. 
4.) 146.  " " Ant. De Dieu 48. 78. 76. 
5.) 17. & 18. " " Calot… 1282. 1629. 1625. 
6.) 175. 176 " " Parmesan… 179. 377. 366. 
7.) 217.  " " Solimene… 46. 58. 58. 
8.) 235.  " " Villamena 178. 279. 276. 
 3443 4754  
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4.) Jesu Christi, Domini nostri, Passionis mysteria, a Luca Giamberlano incisa, 9 pieces avec le 
Titre. 
Welche einzelne Stücke aber aus ihren Wercken so wenig, als ganze Wercke von der Sammlung, 
wie man mir gesagt, getrennt und verlaßen werden dürften. 
Von einem bey dergleichen Sammlung zu vermuthenden Wercke, dem Wercke des Rembrant, ist 
weder in dem Verzeichniße etwas zu finden, noch habe davon erfahren können.  
Sollte im übrigen höchsten Orts es gefallen, der Churfürstlichen Sammlung die ganze Brühlische 
Sammlung einzuverleiben; so habe der zuversichtlichen Hofnung, daß, da vor zwey Jahren schon, 
wegen der häufig vorfallenden Arbeit beym Cabinete, die Nothwendigkeit, einen Schreiber dabey 
mit anzustellen, eingesehen worden, bey diesem noch stärkere Anwachs auf einmahl, zum Besten 
der Sache, ein [Seitenwechsel] verpflichteter74 Schreiber zur Beyhülfe mir werde zugegeben 
werden. 
 
Dresden, den 21ten May 1768 
 
Christian Friedrich Wenzel. 
 
[Beilage] C.75 
Verzeichniß, derer in dem Nachlaß des seel. Herrn Cabinets-Ministre, Grafens von Brühl 
vorhandenen Antique 
I. An Figuren, Grouppen und Busten von Metall 
1.  Laocoon stehend, in der linken Hand eine Schlange ohne Postament.  
2.  Augur Aetius Naevius sizend, welcher ein Meßer wezet, nebst Postament.  
3.  Eben derselbe, kleiner  
4. 5. 6. 7. Vier Grouppen, Sabinarum Rapina.  
8.  Eine Grouppe, eine stehende Manns- und eine sich bückende Weibs-Figur, nebst Postament.  
9. Diana, mit Köcher und Bogen, nebst einem Hirch, auf einem angegoßenen Fuß.  
10. Hercules |:schadhaft:| 
11. Venus, ein Kind vor sich liegend, auf einem angegoßenen Fuß. 
12. 13. 14. 15. 16. Fünf Gladiateurs. 
17. Venus auf einer Schildkröte sizend.  
18. Andromeda mit einem Adler.  
19. Venus, in der rechten Hand eine Schlange 
20. Venus, in der linken Hand einen Krebs.  
21. Eine Grouppe, Zweÿ Ringer. 
22. Apollo, mit der Leÿer. 
23. Venus und Cupido. 
24. Mars, sizend, mit dem Helm neben sich. 
25. Eine Grouppe, Sabinarum Rapina. 
26. Minerva, auf einem Postament. 
27. Faunus, mit einer Pfeiffe. 
28. Fortuna mit einem Cornus Copiae, und einer unter sich gekehrten brennenden Fackel. 
                                                
74  fol. 82v. 




29.76 Marsyas, an einen Baum gebunden. 
30. Apollo. 
31. Ein Ochse, auf einem Postament. 
32. Ein Pferd, dergl. 
33. Ein Pferd, mit einem Reuter und einer Weibs-Figur. 
34. Ein großes Brust-Stück, der König Carl II. von Engelland. 
35. Ein do noch größer. 
36. Ein stehender Mars. 
37. Eine Grouppe, ein Satyr und ein Jüngling, so eine Weibs-Person entführen wollen. 
38. Eine Grouppe, der betrunkene Sylene, von einem Satyr und einer Weibs-Person gehalten. 
39. Venus, welche dem Cupido den Bogen spannen lernet. 
40. Ein sizender Hercules. 
41. Ein an Baum gebundener Marsyas. 
42. 43. Zweÿ Bauern, davon der eine einen Korb und der andere ein Paquet trägt. 
44. 45. 46. Dreÿ Satyrs, in springenden Stellungen. 
47. 48. 49. Dreÿ schlafende Kinder, en haut rélief. 
50. Ein Köpfgen von einem Römer. 
51. Ein dergl. der Kaÿser Caligula. 
52. Hiob, auf einem Holz-Stamm sizend |: ist von Bleÿ:| 
Diese 52. Stück zusammen 500 Thl.  
Ao. 1764 tax von Insp. Wacker auf 250 Thl.77 [im Original rot hervorgehoben] 
[Seitenwechsel] 
 
II.78 An Statuën und Busten, von Marmor und anderen Stein-Sorten 
1.  Zweÿ Vestales von Speckstein, davon die eine 2. Ellen 16. Zoll und die andere 2. Ell. 18. Zoll 
hoch 
2.  Diana von weißen Marmor, mit Köcher und Bogen, 1. Ell. 19 Zoll hoch. 
3.  Mecurius, mit einem Schaf-Bock, von dergl. Marmor, 1. Ell. 16. Zoll hoch. 
4.  Ein Faunus mit einem Schaf-Bock, auf den Schultern, von dergl. Marmor, 1 ½ Ell. hoch. 
5.  Venus, in der linken Hand einen Krebs, unter den Füßen ein Delphin. 1. Ell. 14. Z. hoch. 
6.  Hercules cum Gigante. 1 1/3 Ellen hoch. 
7.  Eine Weibs-Figur; der Kopf, Arm und Füße von weißen und das Gewand von bunten Marmor. 
1. Ell. 3. Z. hoch. 
8.  Ein Kind von weißen Marmor, welches Waßerblasen bläset, auf einer schwarzen weiß 
geaderten Kugel, auf einem weiß marmornen Postament, mit einer braun marmorirten 
viereckichten Platte. 
9.  Ein Brust-Stück von weißen Marmor ohne Fuß, des höchstseel. Königs Augusti II. Portrait. 
10. Ein do der Marechal Graf Moriz von Sachsen, nebst weiß marmornen Fuß. 
11. Ein do ein Römisch Frauenzimmer, der Kopf von weißen, das Gewand und der Fuß von 
farbichten Marmor  
12. Ein do mit einem Haarband und Haarzopf auf einem Fuß, ganz von weißen Marmor. 
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13. Ein do von weißen Marmor, mit einem Kopf-Puz, worinnen Edelgestein angezeiget sind, auf 
einem dergleichen Fuß. 
[Seitenwechsel] 
14.79 Ein do mit einer Bandschleife auf dem Kopf, und einem Gürtel über die Brust, auf einem Fuß. 
15. Ein do mit einem Haarband und Haarlocken, auf einem Fuß. 
16. Ein do mit einer Rose auf dem Kopf. 
17. Ein do mit einem Zweig auf dem Kopf 
18. Ein do mit einem Stern auf dem Kopf 
19. Ein do mit einem Schleÿer und Schmuck auf dem Kopf, worinnen Edelgesteine angezeiget sind, 
ohne Postament 
20. Ein Frauenzimmer-Brust-Stück mit Kopf-Puz, in Form eines halben Zirkels, und mit 
Haarlocken, ohne Postament. 
21. Ein do das Gewand über den Kopf geschlagen, mit schwarz marmornen Postament. 
22. Ein Manns-Brust-Stück, mit einer Pelz-Müze und Pelz-Gewand, nebst Postament. 
23. Ein Bacchus, mit einem Postament. 
24. Ein Römischer Kopf von weißen Marmor, auf einem Postament. 
25. Ein do der Kopf von rothen Porphyr, das Gewand von weißen Marmor. 
26. Stück [im Original rot hervorgehoben] 
Obige Stücke, von No. 1 bis 25. zusammen 6200 Thlr. 




III.80 An Vasen, Urnen 
1.  Eine große ovale nierdige Vase, nebst Deckel von Speckstein mit einem Postament, von grauen 
Marmor 
2.  Zweÿ hohe große Vasen, von Alabaster, en bas rélief gearbeitet, die Handhaben 2. Schaf-Böcke, 
nebst 2 marmornen Platten grau und weiß, zu <…> 
3.  Zweÿ große Vasen von rothen Porphyr, nebst dergleichen Deckeln, die Handhaben Schaf-
Bocks-Köpfe, nebst viereckichten fleischfarbichten und grün geaderten marmornen Unterlagen. 
4.  Zweÿ Urnen do mit Deckeln, ohne Handhaben. 
5.  Eine große ovale niedrige Vase, von rothen Porphyr, nebst Deckel. 
6.  Eine do noch größere, welche nicht ausgehohlet, ohne Deckel. 
7.  Zweÿ ovale do kleinere, ausgehohlet mit Deckeln. 
8.  Eine große viereckichte niedrige Vase, von Porphyr, auf einem Fuß von braunen Marmor. 
9.  Eine runde niedrige Vase von rothen Porphyr, mit Handhaben und Deckel. 
10. Eine Vase von grünen Porphyr, nebst dergl. Postament. 
11. Zweÿ große ovale niedrige Vasen, von rothen weiß geaderten Chalcedon, nebst Deckeln und 
Untersäzern. 
12. Zweÿ hohe Vasen von Speckstein, mit Köpfen zu Handhaben, und Deckeln, die Füße in Form 
eines Kelches. 
13. Zweÿ Vasen von gelb- und weiß geaderten Agat, mit Handhaben, ohne Deckeln. 
14. Eine Urne, von Alabaster. 
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15. Zweÿ Vasen von Alabaster, muschelförmig mit Deckeln. 
16. Zweÿ dergl. glatt |: beÿde sehr schadhaft :| 
17. Zweÿ hohe Vasen mit Deckeln 
27. Stück [im Original rot hervorgehoben] 
Obige Stücken â N.o 1 us 17 Zusammen 4980. Thlr. 




Zehen hohe Postamente, die Gesimse von weißen, die Mittelstücke von rothen Marmor angelegt 
Zusammen 400 Thlr. 
 
Recapitulatio 
 500. Thlr.  I. An Figuren, Grouppen und Busten von metall 
 6200.  II. An Statuën und Busten von Marmor und andern Stein-Sorten 
 4980.  III. An Vasen, Urnen 
 400.  an Zehen Postamenten. 
12080   Summa 
 
[Beilage]   C.82 
 
3300 Thlr. 22. Stück Köpfe und Figuren von weißen Marbre. 
1000 Thlr. 4. Blumentöpfe von Egyptischen Marbre 
180 Thlr. 1. Ovale Vase von weißen Marbre 
1200 Thlr. 17. Stück Vasen von weißen Marbre und Porphyr 
800 Thlr. 2. Statuën, Vestalen von orientalischen Alabastre. 
250 Thlr. 52. Statuën und Köpfe von Bronze 
6730 Thlr 98.  [im Original rot hervorgehoben] 
von allen diesen habe nichts taxiret als die Bronzes, das übrige hat der Marmorier Allio taxiret und 
deßen Taxe ist sehr billig, denn man wird sicher viermahl so viel profitiren. 
 
I. F. Wacker 
 
D) Kurze Notiz der Gräflich Brühlischen Antiques83 
 
2. Statues d’Albastre Oriental so Vestalen sind,  
1. Vase von grünem Porphyr, 
10. Vases von rothen Porphyr, 
14. Vases von diversen Alabstre 
1. Kopf von Porphyr 
1. antique Statue de bronze, Laocoon. 
1. detto. Eine Fortuna 
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1. moderne Grouppe; Hercules cum Antaeo, welche in des LePlat Recueil de la Galerie des antiques 
unter den modernen, No: 209 gestochen, und also ehedem beÿ der Galerie gewesen seÿn muß. 
Außer diesen sind sehr viele moderne Busten, einige Statuen sowohl von Marbre als Bronze 
vorhanden, worunter vorzüglich der sizende Hiob von Bleÿ, beÿ der Academie sehr wohl zu 
brauchen wäre. 
 
Dreßden, den 13. May 1764 
 
Johann Friedrich Wacker 
Resolutio (Kopie) von Xaver zum Ankauf der Möbel 
HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 895/13: Acta. Die Erkaufung des sogenannten 
Fürstenbergischen Hauses, ingl. Verschiedener Pretiosorum, Curiositaeten, und anderer Effecten 
aus dem Gräflich-Brühlischen Nachlaß betr. Anno 1764, fol. 67r-68r. [auf linker Seite des hier 
nicht wiedergegebenen Vortrags zur Erkaufung der Möbel] 
Ihro84 Königl. Hoheit finden die von dem Churfürstl. Haus-Marschall, theils in Vorschlag des ihm 
sub dato den 13. vorigen Monaths zugekommenen Rescripti, theils sonst vorgeschlagene Erkaufung 
nebenbemerckter Ameublements-Stücke aus dem Gräfl. brühlischen Nachlaß zum Churfstl. 
Meublen-Vorrath, bey derer Stücke angezeigten guten Beschaffenheit, und gar leidlichen Preißen 
allerdings für vortheilhaft, und genehmigen dannhero, daß der Haus-Marschall den Handel 1.) über 
die 12. Stück Haute-Lisse-Tapeten, auch welche schon, vermöge obengezogenen Rescripti, 
reflectiret werden, auf Acht Tausend Thaler, 2.) über die angege- [Seitenwechsel] benen85 2039. 
Ellen Cramoisi- und 322. Ellen grünen Damast nach 1 Thl 8 Gr. Pro Elle, auf Dreÿ Tausend 
Einhundert Acht und Vierzig Thaler, 3.) über 15. Stück bronze Consol-Leuchter mit Email- und 
Porcelain-Figuren, 13. Stück Pendul-Uhren mit bronze ausgelegten Gehäusen, 9. Stück Commoden 
und Schräncke mit zugehörigen Marmor-Blättern, mit Bronze garniret, 1. Schreibe-Tisch, 2. Stück 
Türckische reiche Teppiche, und noch ungebrauchte dergleichen Blätter, in so ferne solche Stücke 
insgesamt in dem angezeigten tüchtigen Stand sich befinden, auf Sechs Tausend Thaler, wenn nicht 
etwas an der ganzen zusammen 17148 Thl. betragenden Summe annoch einiger Nachlaß zu 
bewürcken, mit dem Gevollmächtigten [Seitenwechsel] derer86 Gräflich-Brühlischen Erben 
schließen möge. Nach deßen Erfolg hat der Haus-Marschall von diesem Bevollmächtigten über das 
mit ihm verabredete eine verbindliche Erklärung in Schriften anzuschaffen und hierauf mit derer 
Einreichung zur weiteren Verfügung unterthänigste Anzeige zu thun. 
 
Datum Lust-Schloß Pillniz, den 10. Junii, 1768 
                                                
84  fol. 67r. 
85  fol. 67v. 
86  fol. 68r. 
Quellen 
 58 
Aufstellung Rudolphs der Mathematischen und physikalischen Instrumente 
HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 895/13: Acta. Die Erkaufung des sogenannten 
Fürstenbergischen Hauses, ingl. Verschiedener Pretiosorum, Curiositaeten, und anderer Effecten 
aus dem Gräflich-Brühlischen Nachlaß betr. Anno 1764, fol. 169r-173r 
Den 12. Jul. 176887 
Ewr. Königlichen Hoh. Gnädigsten Befehle d.d. Lust Schloß Pillnitz, den 15 Jun. a.c. zu 
unterthänigsten Folge, habe ich, der Ober-Inspector Haubold, die in der Gr. Brühl. Bibliothek noch 
befindliche Mathematische und Physikalische Instrumente in Augenschein genommen, solche 
genau examinirt, und dieserwegen folgendes nach der Ordnung der erhaltenen und hierbeÿ 
gehenden Specificationen tiefster Unterthänigkeit vorstellen wollen, daß 
No. 1.2.3. die Luftpumpen der in gedachter Specification davon gegebene Beschreibung völlig 
gemäß befunden, und daß sonderl. die Nolletische und Lieberkühnische von besonderm Werth 
Schönheit und Accuratesse sind; Und obgleich schon eine große Leupoldische auf dem Salon 
vorhanden ist; so sind doch diese wegen der dabey angebrachten neuen Erfindungen und wegen des 
weit bequemern Gehäuses von vorzüglichen Nuzen. Es ist zwar nicht [Seitenwechsel] zu88 läugnen, 
daß der Apparatus zu allen dreÿen, |:ausgenommen daß bei der Nolletischen 2. Campanen befindl. 
sind:| fehlet. Auf gedachtem Salon aber ist gegenwärtig ein sehr vollständiger Apparatus, der fast 
bey allen Luftpumpen gebraucht werden kann. Da mir der ehemahl. Preiß von der Nolletischen und 
Lieberkühnischen bekannt ist, so versichere in tiefster Unterthänigkeit, daß die angegebene Taxe 
weit darunter ausfällt. 
No. 4., der Hösische Brennspiegel, ist meinem unterth. Ermeßen nach, ein sehr nothwendiges Stück 
vor den mathem. Salon, da er in Ansehung seiner starken Würckungen selbst unsern 
Tschirnhausischen übertrifft, auch von Fremden sehr oft nach dieser Art Brennspiegel, die auswärts 
berühmt sind, gefragt wird. Der Preis davon ist billig angesezt. 
No. 5. Der Quadrant könnte von gutem Nuzen seyn, da wir dergl. Instrument noch nicht haben, 
welches doch zu verschiedenen Beobachtungen unentbehrlich ist. 
No. 6. Das Teloscopium Neutonianum ist sehr sauber gearbeitet und richtig. Es ist ein 
[Seitenwechsel] vollkommenes89 Modell von dem ehemahls in Engeland durch den H. Hadley 
construirten großen Neutonischen Telescopio. 
Nr. 7. u. 8. sind überaus gute Tubiterrestres, so wohl zu nuzen wären, zumahl da sie gar nicht hoch 
taxiret sind, aber was die 
No. 9. angesezten Tubos astronomicos betr. ist das Mathematische Cabinet damit zur Genüge 
versehen, obgleich ein und andrer davon viel Accuratesse hat. 
No. 10. Der optische Kasten würde, da ein großer Vorrath von dergl. Dingen zu perspectivischen 
Vorstellungen bereits vorhanden, dieser aber annoch abgehet, unsere Sammlung vollständiger, nicht 
wenig dienen. 
No. 11. die Horizontal-Sonnenuhr ist gut gearbeitet, und dürfte derselben Acquisition, da sie größer 
als die, so wir haben, anbey auch auf die Dresdner Polhöhe gerichtet ist, um desto beträchtlicher 
seyn dergl. nicht leichte mehr, oder doch nur mit vielen Unkosten verfertiget werden. Die  
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No. 12. befindl. 8. theils geometrische, theils Artillerie-Instrumente sind zwar in etwas defect, im 
übrigen aber richtig getheilt, sauber gestochen u. vergoldet, und würde das, was davon fehlet, nicht 
schwer wie- [Seitenwechsel] der90 hergestellet werden können. 
No. 13. enthält Barometra und Thermometra, dergl. aber bereits in Mengen aus dem Salon 
vorhanden und also wohl zu entbehren seyn möchten. 
Durch die übrigen Stücken insgesamt würde, wenn E.K. Hoh. deren Ankaufung in höchsten Gnaden 
zu resolviren geruhen wollte |:zumahl da die Taxe derselben durch den Mechanicum Rudolphen 
billig gemacht ist:| die an sich schon reiche und beträchtliche Churfürstl. Collection von 
Instrumenten u. Maschinen einen ausnehmenden Zuwachs erhalten, und der Gr. Brühl. H. 
Bevollmächtigte, Obrist von Sacken, hat sich auf wiederholte Anfragen dahin erklärt, daß obgleich 
vorhero beschloßen gewesen, alles beysammen zu laßen, er doch wegen der beyden Articul No. 9 u. 
13, so bey dem mathematischen Salon entbehrlich seyn möchten, keine Schwierigkeit machen, 
sondern solche Zurück behalten wolle, wodurch als an der ganzen Summe von 1201 Th. 40 Th. 
abgehen würden.  
 
Dresden, den 11. Juli 1768 
 
Georg Gottlieb Haubold 
 
Resolutio:91 
Ihro Königl. Hoheit finden auf nebenstehende unterthänigste Anzeige nunmehro in Gnaden hier 
gut, daß die in solcher und dem angelegenem Verzeichnis beschriebene Mathematische und 
Physikalische Instrumente, mit alleinigen Ausschluß derer sub No. 9 und No. 13 bemerckten 
astronomischen Tuborum, Barometer und Thermometer, aus der Gräfl. Brühl. Verlaßenschaft zu 
dem Churf. Mathematischen Salon erkaufet werden. Diesemnach hat der Inspector Haubold disfalls 
mit gedachten Erben oder deren Mandatario in Handel zu treten, solchen, der möglich unter den 
Ertrag der in dem Verzeichnis angesezten Preiße, an zusammen 1161 Th. allenfalls jedoch auch 
selbigen, zu schließen, über die genauen, neue Abrede von den Verkäufern schriftliche verbindliche 
Erklärung anzuschaffen, auch wenn dieselben solches geschehen laßen wollen, die erhandelten 
Stücke sofort, gegen ein, von ihm dem Inspectore, wegen der erfolgten Ablieferung und zur Zeit 
noch unbezahlten Pretii, auszustellendes Bekenntniß zur Churfürstl. Sammlung zu übernehmen, den 
Erfolg aber Ihro Königl. Hoheit zu dero wegen der Bezahlung zu treffenden [Seitenwechsel] 
Verfügung92 anderweit unterthänigst an zu zeigen.  





Mathematische93 Instrumente welche beÿ der Gräflich Brühlischen Bibliothek aufbewahret werden 
1.) Eine Antlia pneumatica, welche nach der Erfindung des Abts Nollet construiert ist. Sie ist mit 
größtem Fleiß gearbeitet, sehr accurat und zu allen, damit anzustellenden Versuchen, bequem 
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eingerichtet, auch in Ansehung des äußerlichen Baues schön. Es sind zweÿ Campanen, eine 
größere und eine kleinere dabeÿ. .................................................................................... 100. Th. 
2.) Eine andere Luft-Pumpe mit zweÿ stehenden Cylindern, so unter der Aufsicht des berühmten 
Dr. Lieberkühns verfertiget worden, und woran die mechanische Arbeit vortrefflich ist. Der 
Apparatus darzu aber fehlet, weil er in der Belagerung hiesiger Stadt mit verbrandt. ... 280. Th. 
3.) Eine dritte Luft-Pumpe von Cotta in Leipzig verfertiget, gut und fleißig gearbeitet, 
[Seitenwechsel] auf94 schwarz gebeizten, verzierten Gestelle. Der Apparatus darzu hat mit dem 
vorigen einerleÿ Schicksaal gehabt. ................................................................................ 135. Th. 
4.) Ein Hösischer Brenn-Spiegel, 5. Fuß, in der Chorda gut und unbeschädigt und deßen 
Wirkungen vorzüglich stark sind. Er hat kein Gestelle, weil solches ebenfalls in der Belagerung 
verlohren gegangen. ........................................................................................................ 270. Th. 
5.) Ein astronomischer Quadrant von Birnbaumholze, deßen Limbus von Meßing, sehr accurat und 
sauber von 10. zu 10. Minuthen eingetheilet ist. Er hält 4. Fuß in Stadio, hat einen beweglichen 
meßingenen Tubum, und sehr festes Gestelle. Kann auch sowohl horizontaliter als 
perpenticulariter genau beweget werden. Die Invention ist von des Herrn Picard seinem 
genommen. ...................................................................................................................... 100. Th. 
6.) Ein Neutonianisches Telescopium vom zweÿ Fuß Länge. Der Tubus sowohl als das Gestelle 
sind sauber von birnbaumenen Hole gearbeitet, schwarz gebeizt und mit Meßing montirt. Die 
doppelte Bewegung daran ist fleißig und accurat. Das Telescopium reprae- [Seitenwechsel] 
sentirt95 sehr deutlich, und man kann in Ansehung der Vergrößerung verschiedene 
Veränderungen dabeÿ anbringen..................................................................................... 100. Th. 
7.) Ein Tubus 8. Fuß lang mit 4. Gläsern. .............................................................................. 15. Th. 
8.) Ein Italienischer dergleichen 5. Fuß lang............................................................................ 6. Th. 
9.) Vier astronomische Tubi jeder nur mit zweÿ Gläsern von verschiedener Länge ............. 20. Th. 
10.) Ein optischer Kasten zu perspectivischen Vorstellungen mit einem großen Vergrößerungs-
Spiegel und vielerleÿ Prospectum, von Herr Meyer verfertiget, noch gut conditioniret .. 40. Th. 
11.) Eine große Horizontal-Sonnen-Uhr von Alabaster gemacht. Jedes Latus davon hält 22. Zoll; ist 
in Minuthen getheilet, und auf die Dresdner Pol-Höhe gerichtet ..................................... 85. Th. 
12.) Acht defecte Instrumente zu Richtung der Canonen und Mörser gehörig, so theils vergoldet 
sind .................................................................................................................................... 30. Th. 
13.) Vier doppelte Barometres von Braga verfertiget, nebst einem Thermomêtre so in etwas defect
........................................................................................................................................... 20. Th. 
 Summa 1201. Th. 
Vorstehende Taxe habe ich nach genauer Überlegung, der Sachen wahrem Werte nach entworfen. 
 
Johann Gottlieb Rudolph 
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Bericht von Duckewitz zur Aufteilung der erworbenen Kunstsachen 
HStA 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 895/13: Acta. Die Erkaufung des sogenannten 
Fürstenbergischen Hauses, ingl. Verschiedener Pretiosorum, Curiositaeten, und anderer Effecten 
aus dem Gräflich-Brühlischen Nachlaß betr. Anno 1764, fol. 264r-268r. 
Bericht96 des Hof- und Bergrath Dr. Duckewizens und des Inspectoris der Mathematischen Salons  
Die von denen Gräfl. Brühlischen Erben um 6000. Rt. erhandelte Kunstsachen haben, nach Inhalt 
der Ordre, d.d. 8. Sept. a.c. von dem Hofrath Duckewiz und Inspector Haubolden, mit Zuziehung 
des Ober-Cämmereÿ-Secretarii, Müllers, zwar <…>, jedoch, da möglich, unter dem Ober-
Cämmereÿ-Siegel in dem zeitherigen Behältniß im Gräfl. Brühlischen Hause annoch einige 
Wochen in einstweiliger sicherer Verwahrung gehalten werden sollen, gestalten die Vertheilung in 
die Churfürtl. Cabinet zu künftiger Verwendung ausgesezt bleiben.  
Dem zu folge sind gedachte Kunst-Sachen, laut gegenwärtiger Anzeige, in ein besonderes 
Behältniß gebracht, dieses mit dem Ober-Cämmerey-Siegel versiegelt, die Schlüßel aber von dem 
Hofrath Duckewiz, an sich genommen worden, welcher solche nunmehro zu fernerer höchster 
Disposition einreichet. Von denen erhandelten Kunst-Sachen hat der Inspector Wacker, zur 
Antiquen und modernen Statuen Sammlung die Stücke in der Specification sub. A., der Hofrath 
Duckewiz, aber zur Kunstkammer die in der Specification sub B. ausgezeichnet. Die emaillierten 
Sachen dürften zum grünen Gewölbe zu ziehen seÿn.  
Dresden, den 29. Sept. 1768. 
A.97 
Specification 
Einige im Gräflich Brühlischen Naturalien-Cabinet befindlichen antiquen und modernen 
guten Kunst-Stücken, welche so wohl in Ansehung der Sculptur, als auch zur Vermehrung 
der schon angefangenen Sammlung guter moderner Meister-Stücken würdig wären der 















eine alte Lampe, von bronze 
eine Buste 
ein Kayser-Kopf, en bas relief 
ein Kopf aus Serpentin-Stein 
ein Kayser-Kopf, en bas relief d’Albastre 
ein bas relief, Venus und Cupido 
eine Bataille, in Stahl 
ein Historien-Stück 
8. Rt. 6 Gr 
 11. “  –  " 
 22. “  –  " 
 1. “  8  " 
 2. “  –  " 
 11. “  –  " 
 27. “  12  " 
 27. “  12  " 
 5. Rt. 
 15.  " 
 15.  " 
 1.  " 
 5.  " 
 30.  " 
 5.  " 
 10.  " 




   
7952. ein Pilgrim von Alb. Durer   110. “  –  "  80.  " 
                                                
96  fol. 268r. 













 von Lücken  Elfen 
Apollo  bein 
Ein Pferd von Balthasar 
Hercules von Bartheln 
Zwey Pferde Köpf, en bas relief  
von Mich. Angelo 
Sechs Historien Stücke von Alb. Durer 
Zwey Hottentotten von Balthasar in Holz 
 
 
 143. “  –  " 
 
 500. “  –  " 
 192. “  12  " 
 55. “  –  " 
 
 30. “  –  " 
 40. “  –  " 
 
100.  " 
 
200. " 
 80.  " 
 50. " 
 
120.  " 
 80.  " 
  Summa 1043 Rt. 2 Gr. 796Rt. 
 
B. 98 
Extract denen bey dem Gräflich Brühlischen Naturalien-Cabinet vorhandenen Kunst und 
andere Sachen 
 
No. 7861.  Eine aus Cement-Kupfer gemachte Schale,  
ist sehr antique 5.  Thaler  12.  Gr. 
 7864. Ein Hummelgen aus Cement Kupfer 2. " 18.  " 
  
  II. aus Stein 
 7871.  Das Brust-Bild Ihro Mait. Des Königs Augusti III.  
in gelben Land Marmor 1. "  -  " 
 7873. Zwanzig Landschaften, Florentinische  
  Arbeit à 6. Th. 120. "  -  " 
 
  IV. aus Glas 
 7879.  Johann George der Erste in vergoldeten Rähmen 11. "  -  " 
 7883. Eine Rose und eine Tulipan - "  8.  " 
 
  VIII. aus Stahl 
 7914.  Das Brustbild Ihro Mat. des Augusti III. vom  
Engelländer Smart 150. "  -  " 
 7915. daßelbe kleiner 20. "  -  " 
 7916. das Brust-Bild Ihro Mait. der Königin 20. "  -  " 
   Latus 330. Thaler 14. Gr. 
[Seitenwechsel] 
No.99 7921. daßelbe kleiner 13. " 18.  " 
 7917. Hercules und Centaurus im Streit 27. "  12.  " 
 7918. Eine Bataille der Reiterey 27. "  12.  " 
 
 7920. Ein Historien-Stück von Smart 27. "  12.  " 
 
  X. aus Elffenbein 
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 7930.  Ein Menschen-Squelette in einem Sarg von  
Nußbaumen Holz, von Lücken 500. "  -.  " 
Nb. Lücke hat es 2750 Rt. übermäßig taxiret 
 7935.  Die Vorstellung des Frühlings  20. "  -.  " 
 7936.  Sommers 20. "  -.  " 
 7937.  Herbstes 20. "  -.  " 
 7938.  Winters 20. "  -.  " 
 7956. ein Pferd auf einem hölzernen Fuß, von  
Balthasarn 500. "  -.  " 
  dieses Stück wird aus der Statuen Sammlung verlanget 
 7971. Das Brust-Bild Ihro Mait. des Königs Augusti III. 13. "  18.  " 
 7972. Das gl. Ihro Mait. des Königs Augusti II. 13. "  18.  " 
   Latus 1534. Thaler  8.  Gr. 
[Seitenwechsel] 
No.100 7980. Ein Ohr mit innerlicher Structur 6. "  -.  " 
 7981 Ein Auge auf dergl. Art 4. "  -.  " 
 
  XII. 
 8014. Ein Streit zwischen einem Tartar und Cuirassier,  
von dem berühmten Meister Krezschmar aus 
   Buxbaum gemacht 100. "  -.  " 
 8015. Ein Streit zwischen 3 Cuirassiers von demselben  
Meister gefertiget 100. "  -.  " 
 8030. Sechs Stück fein geschnitzte Historien in Holz  
von Alb. Durer 30. "  -.  " 
(Nebenstehende Stücke werden ebenfalls bei der Statuen Sammlung verlanget) 
   Summa 1774. Thaler 8. Gr. 
Die in Paris erworbenen Möbel 
SächsHStA 10047 Amt Dresden, Nr. 3390: Acta Commissionis: des Hochwürdigen und 
Hochgebohrnen Herrn Herrn Heinrich Reichsgrafen von Brühl Königl. Pohln. und Churfürstl. 
Sächs. hochbetraut gewesenen Premier Ministre Verlaßenschafft, samt was derselben allenthalben 
mehr anhängig betr., fol. 229r-230r. 
Unterthänigster101 Vortrag 
Nach Innhalt des in Abschrift hier beÿgefügten Pro Memoria haben die Gräfl. Brühlischen allhier 
anwesenden Erbschaft Interessenten, anbracht, was maßen ihr seel. Vater der verstorbene Cabinets 
Ministre Heinrich Graf von Brühl im Jahr 1761. durch den Geheimden Cammer Rath von 
Heinecken, in Paris verschiedene Meubles, um den in leztern Kriege davon erlittenen Abgang zu 
ersezen, erkaufen laßen, deren Spedition der Agent Le Leu zu besorgen gehabt, und wovon auch 
der meiste Theil noch beÿ ihres obgedachten Vaters Lebzeiten allhier angekommen, nachstehende 
aber als  
                                                
100  fol. 266r. 
101  fol. 229r. 
Quellen 
 64 
Sieben Trumeaux Spiegel-Gläser 
Zwölf Dutzend Stühle, und 
Zwölf Supra Portes 
[Seitenwechsel] 
sich102 bis dato noch in Hamburg befänden, welche gesamte erkaufte Meubles zwar bereits 
bezahlet, gleichwohl aber davon sowohl der Ausgangs Zoll in Paris, wofür der Agent Le Leu 
einstweilen caviret, als auch die Transport-Kosten von Rouën bis Hamburg annoch zu 
berücksichtigen wären. Da sie nun diese Meubles ohnedies wieder zu verkaufen genöthiget wären, 
und vor zuträglicher erachteten, daß, die noch in Hamburg vorhanden und zur Ersparung der 
ferneren Transport und anderer Kosten, gleich da-selbst ins Geld gesezet würden, als zu welchem 
Ende sie der Agent Le Leu, mit der Instruction dahin abzuschicken entschlossen wären, daß er 
solche zum theuersten zu verkaufen suchen, von dem Kauffs-Quanto den Betrag des Ausgangs 
Zolls zu Paris, und derer Transports-Kosten von Roüen bis Hamburg, desgleichen die dasigen 
[Seitenwechsel] Niederlags,103 so wie seine Reise-Kosten noch darüber einzureichenden ordentl. 
Rechnungen, abziehen, und das Residuum abliefern solle. So hätten sie mir hierdurch ein solches zu 
erkennen geben, und mich veranlaßen wollen, Ihro des durchlauchtigsten Administratoris der Chur-
Sachsen Königk. Hoheit höchste Approbation hierüber einzuholen, und ihnen bekannt zu machen. 
Allerhöchsten Ortes hat also Endes benannter ein solches hiermit unterthänigts anzeigen, und 
weßen die Gräfl. Brühlischen Erben zu beschieden, gnädigsten Befehl erwarten sollen.  
 
Amt Dreßden am 14. März 1765 
 
Jacob Heinrich Reinhold 
Beschreibung des Brühlschen Palais 
10010 Hausmarschallamt, Nr. 235: Inventarium, uiber die in dem vormaligen Gräflich Brühlischen 
Palais und dazu gehörigen Wallgarten nebst daselbstigen Gebäuden annoch befindlichen Meubles 
und Geräthschafften. Vom 30. Septembr. 1768. und Contiunirt bis mit Ende des Jahrs 1788 und 
fernerhin 
I. Erste Etage. Wie solche Se. des Herrn Geheimen Cabinets-Ministre und Staats-Secretaire 
Reichs Grafen von Sacken Excellenz, beÿ Mietung dieser Etage, vermöge Contracts, d.d. 
Dreßden, den 30. Septbr. 1768. zum Gebrauch lassen, und bei dem Verkauf des Palais laut 
Kauf-Contracts d.d. Dresden den 25. July 1774. nochmals übergeben, auch was während 
dieser Miethe und nach Endigung derselben bis mit dem Jahr 1788. davon abgeschrieben und 
dazu gekommen ist. 
  
Erstes Vorzimmer.104 
1. Auf die Mauer grün und weiß mit Beinfarben gemahlt, die Lambris und Thüren von Holz und 
mit Gold stafirt. An den Türen meßingne Schlößer. 
2. Ein Camin von Sandstein, wie das Zimmer staffiert mit einem hölzernen Vorsetzer. 
                                                
102  fol. 229v. 
103  fol. 230r. 
104  fol. 2v. 
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3. Ein Ofen mit eisernen Kasten und weißtöpfernen Aufsatz. 
4. Eine große Glasthüre mit meßingner Klinke, nach dem Altan im großen Hofe. 
5. Ein Schank-Tisch 
6. Zweÿ Fenster-Kästen zum Sitzen 
Zweÿtes Vorzimmer.  
1. Eine Bekleidung von Haut de Lize mit Jagden und Landschaften und mit vergoldeten Leisten 
angebracht, Thüren und Lambris von Holz, weiß mit Gold staffirt, an den Thüren meßingene 
Schlößer. 
2. Ein Pfeiler-Trumeau von vier Stücken |: das oberste defect :| in Bildhauer vergoldeten Rähmen 
3. Zweÿ kleine façonnierte Wandleuchter von Bronze, jeder zu zweÿ Lichtern. 
[Seitenwechsel] 
4. Ein105 Pfeiler-Consol aus Bildhauer weiß und gold staffierten Gestelle, nebst bunten Marmor-
Blatte. 
5. Zweÿ grün taffente Fenster Vorhänge, nebst roth leinenen Schnüren. 
6. Ein Camin-Trumeau von acht Stücken, in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
7. Zweÿ Wandleuchter von vergoldeter Bronze, jeder zu zweÿ Lüstern |: eine Dÿlle fehlt :| 
8. Ein completter gläserner Cron Leuchter, von 9 Armen, an einer blau seidenen Schnur. 
9. Zweÿ Winkel-Schränke von Nussbaume, mit Zuckertannenholz fournirt, mit doppelten Thüren; 
davon die oberen Theile mit Spiegeln. Sehr stark mit vergoldeten Meßing beschlagen. 
10. Vier Suprporten mit kleinen Figuren, in Bildhauer stark vergoldeten Rahmen eingefaßt.  
11. Fünfzehn Stück Haut de Lize Stühle mit braunem Grund und bunten Blumen, nebst fünfzehn 
Stück dazu gehörige Rappen von gestreifter Leinwand. 
12. Ein Ofen mit eisernem Kasten und weißen töpfernen Aufsatz. 
[Seitenwechsel] 
 
Schlafzimmer106 neben dem Boudoir   
1. Eine Bekleidung von neuen carmoisin rothen Damast mit vergoldeten Leisten eingefasst, 
Thüren und Lambris weiß mit Gold staffirt, an den Thüren meßingene Schlösser.  
2. Zu der Wand neben der Niche zweÿ Schränke einer mit der andere ohne Fächer, mit gemahlten 
Papier ausgeschlagen.  
3. Ein Camin von weiß und braunen Marmor mit hölzernen weiß angestrichenen Vorsetzer 
4. Ein Camin-Trumeau von dreÿ Stücken, davon das untere schadhaft in Bildhauer-vergoldeten 
Rähmen, oben eine dergleichen Armatur. 
5. Zweÿ von Bronze vergoldete Leuchter neben dem Trumeau angemacht jeder zu zweÿ Lichter 
6. Ein Console-Tisch von Bildhauer-Arbeit, en plein, mit vergoldeten Zierarden nebst einer weiße 
und braunen Marmor-Platte 
7. Ein Pfeiler-Trumeau von 3 Stücken in Bildhauer vergoldeten Rähmen, oben ein dergleichen 
Armatur. 
8. Zweÿ ganz neue cramoisin-roth taffente Fenster-Gardinen mit Schnüren und 2 meßingene 
Knöpfe dazu. 
9. Ein Cannapée das Gestelle von Bildhauer-Arbeit, Rücken und Sitz mit cramoisin Damast 
beschlagen. 
10. Ein dergleichen Fauteil, Kißen und Rücken mit cramoisin Damast beschlagen. 
                                                
105  fol. 3v. 




11. Sieben107 dergleichen Stühle, Rücken und Sitz mit cramoisin Damast beschlagen. 
12. Eine Niche von weißen Marmor mit Gold staffiert, oben eine vergoldete Armatur  
13. Ein Ofen mit eisernen Kasten und weißtöpfernen Aufsatz. 
 





Im109 Boudoir neben dem Schlaf-Zimmer.  
1. Eine Bekleidung von reichen türckischen Zeug, der Grund cramoisin mit Gold-Silber und bunt 
seidenen Blumen, mit dergleichen Arcaden und Säulen mit goldenen Leisten eingefasst, nebst 
zweÿ Stück von Bildhauer vergoldeten kleinen Suppraporten, an den Thüren meßingene 
Schlößer 
2. Ein Camin von dunkelgrün und weißen Marmor, inwendig mit Kupfer belegt, nebst einem 
hölzernen weiß angestrichenen Vorsetzer. 
3. Eine Nichen-Bank, das Gestelle von Bildhauer vergoldeter Arbeit, der Überzug an derselben 
vom nehmlichen reichen türckischen Zeug wie die Bekleidung des Zimmers. 
4. Zweÿ dergleichen Tabourets. 
5. Zweÿ cramoisin taffentne Fenster-Vorhänge etwas alt. 
6. Ein Camin-Trumeau von einem Stück in ganz vergoldeten Rähmen 
7. Ein Pfeiler-Trumeau von einem Stück in ganz vergoldeten Rähmen 
8. Zweÿ zweÿdilligte Leuchter von Bronze am Camin. 
 




In der Hand-Bibliothec, neben dem Boudoir.  
1. Das Zimmer, die Mauer grün und weiß mit Laubwerk staffirt und mit Leimfarben gemahlt. 
2. zweÿ Thüren mit mißingenen Schlössern. 
3. Dreÿ große Repositoria von Holz weiß und grün staffirt.. 
4. Ein Ofen mit eisernem Kasten, und blau und weiß töpfernen Aufsatz. 
  
In der grünen Retirade  
1. Die Bekleidung mit Boiserie getäfelt, weiß mit grün staffirt, an den Thüren meßingene 
Schlößer. 
2. Sechs schmale Wand-Trumeaux, jeder von dreÿ Stücken in Bildhauer-Rähmen der Grund 
versilbert und grün lassiret. 
3. Ein Camin von braun und weißen Marmor, nebst einem hölzernen Vorsetzer. 
                                                
107  fol. 5v. 
108  Hierbei handelt es sich um Überzüge und Rolleaus, die 1777 und 1778 angeschafft worden waren. 
109  Fol. 6v. 
110  Hierbei handelt es sich um zwei Kaminböcke (1778 angeschafft) und einen Tisch. 
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4. Ein Camin-Trumeau von einem Stück, in Bildhauer-Rähmen, der Grund versilbert und grün 
lassirt. 
5. Fünf Thüren-Stücken mit chinesischen Figuren auf Leinwand gemahlt, in Bildhauer-Rahmen, 
der Grund versilbert und grün lassirt. 
[Seitenwechsel] 
6. Ein111 Pfeiler-Trumeau von zweÿ Stücken, in Bildhauer-Rähmen, der Grund versilbert und grün 
lassirt. 
7. Ein Cannapée von Rohr geflochten, der Sitz mit einem grünen damasten Kißen überzogen, das 
Gestelle weiß und grün staffiret. 
8. Sechs dergleichen Stühle, auch mit dergleichen Kißen. 
9. Eine Niche mit Papier ausgeschlagen gelben Grund und bunten Blumen. 
10. Zweÿ grün taffetne Fenster-Gardinen, nebst Leinen-Schnüren ingleichen 2 meßingene Knöpfe 
hierzu. 
11. Eine Commode von Zuckertannen Holz mit dreÿ Auszügen und mit Bronze beschlagen, oben 
mit einer dergleichen Einfassung. 
 




In113 dem serre Papier  
1. Die Bekleidung durchaus mit Boiserie getäfelt, weis angestrichen, mit Gold staffiert, in der 
Wand 12. kleine Schränke mit dazu gehörigen Schlößern und Schlüßeln, die Thüren wie das 
Zimmer, und mit einem meßingenen vergoldeten Schloß. 
2. Ein Alcoven mit Bechins ausgeschlagen, nebst einer Glaß-Thüre mit Spiegel-Scheiben in weiß 
mit Gold staffirten Rähmen. 
3. Ein Repositorium mit zweÿ Vorhängen nebst Kranz von Pechins. 
4. Zweÿ in der Wand angemachte Schränke von Rosen Holz mit Zuckertannen Holz fourniret. 
5. Ein Camin von gelb und weißen Marmor. 
6. Ein Camin-Trumeau von zweÿ Stücken, in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
7. Eine grün taffetne Fenster Gardine, nebst Knopf, woran die Schnur fehlt. 
 




Im115 großen Cabinet  
                                                
111  Fol. 8v. 
112  Hierbei handelt es sich um ein Rolleau, Stuhlkappen und Kaminböcke (vier Nummern) aus den Jahren 1777 und 
1778 
113  Fol. 9v. 
114  Hierbei handelt es sich um ein Rolleau, einen Kaminvorsetzer und eine Fensterstange (drei Nummern) aus dem Jahr 
1778. 
115  Fol. 10v. 
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1. Die Bekleidung durchaus mit Broiserie getäfelt, die Füllung grün staffirt, Leisten, Armaturen 
und Muschelwerk vergoldet, mit Früchten und Blumen von Bildhauer Arbeit belegt, und nach 
dem Leben gemahlt, in den Thüren meßingene Schlößer welcher vergoldet 
2. Ein in der Wand angemachter großer englischer Schreibeschrank von Königsholz und mit 
Zuckertanne-Holz fournirt mit 2 Spiegeltüren, jede mit einem Glas; mit einer Klappe und 3 
Auszügen mit Bronze vergoldete Beschläge, oben auf dem Schrank eine französische Schlag 
Uhr von Gille l’ainé a Paris.  
3. Zweÿ in der Wand angemachte Schränke von Königsholz und mit Zuckertanneholz fournirt, 
jeder mit einer Klappe und vier Auszügen mit Bronze vergoldete Beschläge nebst einem 
Aufsatz von weichem Holz grün angestrichen und mit Gold staffirt, mit 2 kleinen Spiegelholz-
Thüren, inwendig mit schwarzen Sammet ausgeschlagen. 
4. Zweÿ Console-Tische neben der Niche aus Bildhauer-vergoldeten mit grünem und rothen 
Blumen belegten Gestelle unter dem ein von Bronze unter dem andern von Bildhauer-Arbeit 
ganz vergoldeter Löwen Kopf nebst braun und weißen Marmor Platte. 
5. Zweÿ an den Fenster-Pfeiler angemachte Consol-Tische, aus Bildhauer-Arbeit ganz vergoldeten 
Gestelle unter einer dergleichen Zierade, nebst bunten Marmor Platten. 
6. Zweÿ Pfeiler-Trumeaux, jeder von zweÿ Stücken in Bildhauer vergoldeten, und mit natürlichen 
Blumen belegten Rähmen. 
[Seitenwechsel] 
7. Acht116 in den ganzen Zimmer angemachte 2 dÿllichte Leuchter von Bronze. 
8. Ein großer Trumeau in der Niche von einem großen und einem kleinen Stück, in Bildhauer 
vergoldeten und mit natürlichen Blumen belegten Rähmen. 
9. Ein Camin von weiß und rothen Marmor, inwendig mit Kupfer belegt, überwendig mit 
vergoldeten Schildern und Figuren, nebst zweÿ an den Seiten befindlichen Haaken, in Form 
einer Schlange und hölzernen weiß angestrichenen Vorsetzer. 
10. Ein über dem Camin befindlicher großer Trumeau von einem großen und zweÿ kleinen Stücken, 
in Bildhauer vergoldetem, und mit natürlichen Blumen belegten Rähmen. 
11. Dreÿ Fenster-Gardinen, von weiß und grün gewürfelten Taffet, nebst dergleichen seidenen 
Schnüren, ingleichen dreÿ meßingenen Knöpfen hierzu. 
12. Sieben Stühle, das Gestelle grün mit Gold staffirt, Rücken und Sitz mit grün geblümten Samast 
beschlagen mit grün und weiß gegatterter Uiberzügen. 
 




In118 dem grünen Zimmer forne heraus, neben dem großen Cabinet  
1. Eine Bekleidung von grün geblümten Damast, mit goldenen Leisten eingefaßt, die Decke mit 
vergoldeten Zieraden, Thüren und Lambris weiß mit Gold staffirt, an den Thüren meßingene 
vergoldete Schlößer. 
2. Zweÿ Thüren-Stücken von Bildhauer ganz vergoldeten Zieraden. 
3. Ein Canapée von grünem Damast, mit vergoldeten Gestelle. 
                                                
116  Fol. 11v. 
117  Hierbei handelt es sich um drei Fensterstangen (1778 angeschafft) und eine Duchesse (zwei Nummern) 
118  Fol. 12v. 
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4. Sechs dergleichen Fauteuils 
5. Ein Camin von weiß und braunem Marmor, inwendig mit Kupfer belegt. 
6. ein Camin-Trumeau von sechs Stücken, in Bildhauer vergoldeten Rähmen, oben eine 
dergleichen Armatur. 
7. Zwey neben dem Camin-Trumeau angemachte 2. dÿllichte Leuchter von Bronze.  
8. Zweÿ an den Fenster-Pfeilern angemachte Consol-Tische, aus Bildhauer, vergoldeten Gestelle, 
nebst blau und weißen Marmor Platten. 
9. Zweÿ Pfeiler-Trumeaux, jeder von dreÿ Stücken in Bildhauer-vergoldeten Rähmen, oben eine 
dergleichen Armatur.  
10. Eine Niche von weißen Gips-Marmor, mit Gold staffirt 
worinnen 
11. Ein Ofen mit eisernem Kasten und weißtöpfernen Aufsatz. 
12. Dreÿ grüne taffetne Fenster-Gardinen mit seidenen Schnüren, ingleichen dreÿ meßingene 
Knöpfe dazu 
13. Ein Cronleuchter. 
[Seitenwechsel] 
  
In119 dem rothen Zimmer, forne heraus.  
1. Eine Bekleidung von reichen türkischen Zeug, der Grund cramoisin mit Gold-Silber und bunt 
seidenen Blumen, mit Arcaden und Säulen mit Bildhauer Arbeit durchbrochenen vergoldeten 
Leisten eingefaßt, die Decke mit goldenen Zieraden, Thüren und Lambris weiß und Gold 
staffirt, an den Thüren meßingene Schlößer. 
2. Dreÿ Supraporten mit Thieren und Bildhauer vergoldeten Rähmen.  
3. Ein Camin von gelb und weißen Marmor, inwendig mit Kupfer belegt nebst einem 
Unterschieber von gelben Blech. 
4. Ein Camin-Trumeau von sechs Stücken in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
5. Zweÿ neben dem Camin-Trumeau angemachte 2 dÿllichte Leuchter von Bronze. 
6. Zweÿ große Consol-Tische aus Bildhauer-Arbeit ganz vergoldten Gestelle, nebst braun und 
weißen Marmor Platten. 
7. Zweÿ Pfeiler Trumeaux von acht Stücken in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
8. Dreÿ grüne taffetne Fenster-Gardine, nebst Leinen Schnüren, ingleichen dreÿ meßingene 
Knöpfe hierzu. 
[Seitenwechsel] 
9. Ein120 Canapée, das Gestelle von Bildhauer Arbeit, Rücken und Sitz mit Haute de Lize braunen 
Grund und bunten Blumen beschlagen, nebst einem Überzug von gestreifter Leinwand. 
10. Sechzehn dergleichen Stühle, nebst Kappen. 
11. Ein Ofen mit eisernem Kasten in einer Niche 
 




                                                
119  Fol. 13v. 
120  Fol. 14v. 
121  Hierbei handelt es sich um einen Kaminbock aus dem Jahr 1778. 
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Im122 Altan-Zimmer forn heraus  
1. Eine Bekleidung von Haute de Lize mit Bataillen und Schlittenfahrt mit Bildhauer Arbeit 
durchbrochenen vergoldeten Rähmen eingefaßt, Thüren und Lambris weiß mit Gold Staffirt, an 
den Thüren meßingene Schlösser.  
2. Dreÿ doppelte Glas-Thüren auf den Altan.  
3. Zweÿ Pfeiler-Trumeaux von acht Stücken, in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
4. Ein Camin von bunten Marmor, und ein gelb blecherner Unterschieber, desgleichen ein 
hölzerner weiß angestrichener Vorsetzer. 
5. Ein Camin-Trumeau von sechs Stücken, in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
6. Zweÿ an den Camin-Trumeau angemachte 2. dÿllichte Leuchter von vergoldeten Bronze. 
7. Dreÿ grün taffetne Fenster-Gardinen, nebst Leinen Schnüren, ingleichen dreÿ meßingene 
Knöpfe hierzu. 
8. Eine Niche, weiß mit Gold staffirt, oben eine vergoldete Armatur, 
worinnen 
9. Ein Ofen mit eisernem Kasten und weiß töpfernen Aufsatz 
10. Dreÿ Supraports in Bildhauer vergoldeten Rahmen.  
11. Zweÿ Canapées, die Gestelle von Bildhauer-Arbeit mit Haute de Lize, braunen Grund mit 
bunten Blumen, nebst dazu gehörigen Uberzügen von gestreifter Leinwand. 
[Seitenwechsel] 
12. Achtzehn123 dergleichen Stühle, mit dergleichen Kappen. 
13. Zweÿ französische Commoden, mit hölzernen gemahlten Platten und mit vergoldeter Bronze 
sehr stark beschlagen.  
  
Im Coffée-Zimmer  
1. Eine Bekleidung von reichen türckischen Zeug, der Spiegel cramoisin, mit Gold und Silber, 
ingleichen mit seidenen bunten Blumen, die Banden von grünem Atlas mit chinesischen 
Figuren, durchbrochenen von Bildhauer-Arbeit vergoldeten Leisten eingefasst, Thüren und 
Lambris weiß mit Gold staffirt, an den Thüren meßinge Schlößer. 
2. Ein Camin von roth und weißen Marmor, mit einem gelbblechernen Unterschieber, nebst einem 
hölzernen weiß angestrichenen Vorsetzer. 
3. Ein Camin-Trumeau von sechs Stücken, in Bildhauer vergoldeten Rähmen oben eine 
dergleichen Armatur. 
4. Zweÿ neben dem Camin-Trumeau angemachte zweÿdÿllichte Wand-Leuchter von Bronze.  
5. Eine Niche, weiß mit gold staffirt, worinnen ein Trumeau von sechs Stücken, in Bildhauer 
vergoldeten Rähmen 
[Seitenwechsel] 
6. Zweÿ124 Pfeiler-Trumeaux, jeder von acht Stücken in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
7. Dreÿ grün taffetne Fenster-Gardine, nebst leinen Schnüren, ingleichen 3 meßingene Knöpfe 
hierzu.  
8. Zweÿ Supraporten mit Figuren, in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
9. Eine Niche, weiß mit gold staffirt, worinnen, Ein Ofen mit eisernen Kasten, mit töpfernen 
Aufsatz. 
                                                
122  Fol. 15v. 
123  Fol. 16v. 
124  Fol. 17v. 
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10. Ein Cannapée, das Gestelle von Bildhauer Arbeit ganz vergoldet, Rücken und Sitz von Rohr 
geflochten, auch ganz vergoldet, etwas alt. 
11. Zehen dergleichen Stühle mit Armen. 




Im126 grünen Tafel-Zimmer  
1. Die Bekleidung durchaus mit Broiserie getäfelt, Celadon grün mit Gold staffirt, die Decke 
ebenfalls Celadon, grün mit Watteauschen Figuren, nebst vergoldeten Armaturen und Zieraden. 
2. Sechs in der Wand in Bildhauer vergoldeten Rähmen eingefaßte Bilder mit Figuren und 
Landschaften von Dietrich gemahlt. 
3. Zweÿ dergleichen Bilder an dem Orchestre, in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
4. Zweÿ dergleichen Bilder über den Thüren, in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
5. Zehen an der Wand angebrachte dreÿ drÿllichte Leuchter von Bronze. 
6. Fünf Pfeiler-Trumeaux jeder von acht Stücken in Bildhauer vergoldeten Rähmen. 
7. Sechs grün taffetne Fenster-Gardinen, nebst leinen Schnüren ingleichen 6 meßingene Knöpfe 
hierzu. 
8. Ein Camin-Trumeau von zweÿ Stücken. 1 großer und 1. kleiner, in Bildhauer vergoldeten 
Rähmen, oben ein dergleichen Armatur. 
9. Ein Camin von dunkelgrün und weißen Marmor, mit Bronze vergoldeten Zieraden, nebst einem 
dergleichen Haaken an der Seite, in Forme einer Schlange 
10. Eine Niche aus Gips dunkelgrün und weiß marmorirt eben eine vergoldete Armatur; darinnen 
11. Ein Ofen mit eisernen Kasten und weiß töpfernen Aufsatz 
[Seitenwechsel] 
12. Ein127 und zwanzig Stühle, Rücken und Sitz mit Haute de Lize, braunen Grund und bunten 
Blumen beschlagen. 
13. Ein Schenk-Tisch neben dem Zimmer, Celadon mit Gold stafirt. 
 
In dem Frauen-Zimmer  
1. Ein langer Tisch, an dem Fenster angemacht  
2. Zweÿ große Schränke von weichen Holz. 
3. Ein pohlnischer Camin. 
4. Ein Ofen mit eisernem Kasten, und weiß und blau töpferner Aufsatz 
S. Hauß. Rechnung de ad. 1777. Belege No. 10. 
[Seitenwechsel] 
  
In128 dem Domestiquen-Zimmer 
1. Die Bekleidung von Boiserie, an den Thüren meßingene Schlößer 
2. Ein Ofen mit eisernem Kasten und weiß töpfernen Aufsatz 
Not. Ist alles im Hause des Geheimen Finanz Collegii geblieben und dort abzuschreiben. 
                                                
125  Hierbei handelt es sich um einen Kaminbock aus dem Jahr 1778 
126  Fol. 18v. 
127  Fol. 19v. 
128  Fol. 20v. 
Quellen 
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In der Conditoreÿ  
1. Ein großer Schrank mit doppelten Thüren von weichen Holz. 
2. Zweÿ in den Fenstern angemachte kleine Schränke von weichen Holz, jeder mit 3. Schubladen 
und doppelten Thüren. 
3. Zweÿ Schub-Kasten von weichen Holz, jeder mit 3 Aufzügen. 
4. Eine Backröhre mit 2. Blechen und 2. Kasten.  
5. Ein langer Tisch von harten Holz auf jeder Seite 4. Schubkasten. 
6. Zweÿ Repositoria längst der Mauer rechter Hand, jedes von 5. Fächern. 
7. Dreÿ kleine Repositoria an den Fenster Pfeilern. 
[Seitenwechsel] 
8. Ein129 großer Ofen mit eisernen Kasten, und weiß und blau töpfernen Aufsatz. 





In der Küche Par Terre 
1. Eine Brat-Leÿer nebst dreÿ Stück Spießen.  
2. Eine kupferne Waßerblase nebst 2. eisernen Böcken. 
3. Zweÿ Schränke von weichem Holze.  
4. Ein in der Back-Kammer befindlicher Tisch, mit einem zerbrochenen Marmor-Blatt  
 
So weit das Gräfl. Sackensche Inventarium 
Archiwum Panstwowe w Zielonej Gorze, Zespot Podworski rodz. Brühlow w Brodach i Zasiekach, 
Nr. 2528, Das Gräfl. Palais in Dreßden betr. wobeÿ befindl. Original-Kauf-Contract über 
gedachtes Palais mit dem H. Ober-Cämmereÿ-Secretaire Müller. d.d. Dreßden den 25ten Julii 
1774, unpaginiert.131 
C. Specification derer noch vorräthigen zum Hause gehörigen Meublen 
[…] 
16. große Bilder von Hutin, so in die Galerie gehören.  
4. dergleichen so K. August II. und III. vorstellen, gehören in den Saal  
10. alte vergoldete Rähmen  
 
D. Specification, desjenigen was in dem hochreichs gräfl. Brühlischen Comödien-Hauß und 
Naturalien-Cabinet annoch befindlich ist 
Ein Theater,  
Eine Gardine  
Vier Scenen, so ein Cabinet vorstellen, nebst Prospect.  
Sechs Scenen, so einen Wald vorstellen, nebst Prospect.  
Sechs Scenen, so einen Garten vorstellen  
acht Einsege-Stücken (?), so zu Wald und Garten gebraucht werden.  
                                                
129  Fol. 21v. 
130  Hierbei handelt es sich um einen Verschlag mit Zubehör aus dem Jahr 1777 




Aus dem gewesenen Mineralien- und Naturalien-Cabinet, ist annoch befindlich:  
Zwölf Doppel-Schränke, nebst doppelten Glas-Thüren  
Acht Einfache Schränke, nebst Glas-Thüren  
144. Schiebe-Kasten, in sämmtlichen Schränken.  
28. Glas-Pulte, unter sämmtlichen Schränken.  
275. Schiebekasten, unter diesen Pulten und Schränken  
Alle diese Schränke, Pulte und Schieber sind rings herum in einen Rahmen zusammen gebaut, auch 
alle gut vergoldet und noch sehr gut conversiret, und in brauchbaren Stande  
  
Johann Martin Otto, Dreßden den 24. Juny 1774  
Die Beendigung des Prozesses gegen Heineken 
Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz: I. HA Rep. 96 Geheimes Zivilkabinett, ältere 
Periode (bis 1797), Nr. 64 E vol. II (1764/1765 (Januar)) geprüft, fol. 245r-v 
Sire,  
Le Procès du Sieur Heinicke, après avoir duré au delà d’un an, S’est terminé enfin d’une maniere 
plus favorable pour lui, qu’on ne l’avoit cru d’abord. Il a êté retaché hier, après avoir prêté Serment, 
qu’il ne quiteroit pas le pays, et qu’il Se présenteroit devant la Commission qui l’a jugé à la 
premiere Sommation, et après avoir promis, qu’il ne viendroit à Dresde que par un ordre exprès de 
la Cour. Il paroît par là, que malgré les informations les plus exactes qu’on a faites, et la plus grande 
rigidité qu’on a employeée contre lui, on n’a pas pû trouver des preuves [Seitenwechsel] asséz 
fortes, pour le convaincre de mamalversation. Les grandes richesses qu’il s’est aquises en travaillant 
sous le Comte de Brühl. Le peu d’amis qu’il avoit, et la haine, que la Cour, aussibien, que les 
heritiers mêmes du Comte de Brühl lui portoient, lui présagoient un fort fort malheureux, et l’on 
crut generalement, qu’il finiroit les jours à la maison de correction de Waldheim; mais il faut qu’il 
aye pris de bonnes précautions, pour pouvoir se tirer d’affaire. Comme il avoit domestiques du 
Conte de Brühl, et qu’il êtoit un des principaux confidents de ce Ministre, on croit, qu’on ne l’a pas 
aquité entierement, pour pouvoir tirer encore de lui des eclaircissements dans les affaires du dit 
Comte. 
[Danach chiffriert zur polnischen Thronfolgeregelung.] 
 
Je suis avec le plus profond respect, Sire, de Votre Majesté, le trés humble trés obeissant et trés 
fidele Serviteur, Buch 
 







VII. REKONSTRUKTION DER 
SAMMLUNGEN 
Die Gemälde 
Die folgende Aufstellung der Brühlschen Gemälde wurde vor allem aus der edierten Gemäldeliste 
Stählins, dem handschriftlichen Inventar Münnichs, dem Auktionskatalog der Brühlschen Gemälde bei 
Christie’s sowie zahlreichen Bestandskatalogen und Führern verschiedenster Galerien und 
Sammlungen gebildet.132 In die Liste wurden auch Gemälde aufgenommen, die sich in einem festen 
Dekorationszusammenhang befunden haben und somit nicht zum eigentlichen Bestand der 
Gemäldesammlung gehörten, wie z.B. die Porträts Sil 
In den Spalten „Künstler“, „Titel“ und „Maße“ stehen oben die aktuellen Bezeichnungen, d.h. diese 
Zuschreibung ist nicht älter als hundert Jahre. In den eckigen Klammern darunter sind jeweils die 
ältesten erhaltenen Angaben zu finden. Bei der ältesten benutzten Quelle handelt es sich um die Liste 
Stählins. Darauf folgt zeitlich der Auktionskatalog von Christies. Das handschriftliche Inventar 
Münnichs und das „Livret“ von Labensky sind die beiden ältesten Inventare bzw. Museumskataloge 
der Ermitage. In der Regel beziehen sich die Angaben in den eckigen Klammern auf diese vier 
Verzeichnisse. Die Spalte „Inv. Nr. u.ä.“ verweist darauf: Die Nummer, die dort an erster Stelle steht, 
gibt die Quelle an. D.h., wenn dort zu Stählin eine Angabe gemacht wurde, dann ist der eckig 
angegebene Künstler bzw. Titel der Liste Stählins entnommen. Entsprechend wurde bei „1774“ 
verfahren, deren Nummer sich auf das handgeschriebene Inventar Münnichs bezieht. Steht sie an erster 
Stelle, wurde das Gemälde zuerst hier erwähnt. In der Zeile „bis 1916“ wurden die Inventarnummern 
der Ermitage der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts  angegeben. Die Größenangaben korrespondieren 
nicht mit den Inventarnummern: Da Stählin nicht immer die Maße der Werke notiert hatte, wurde 
häufig auf die Angaben des Inventars von Münnich zurückgegriffen. Stählin nutzte Maße in 
sächsischer Elle bzw. Zoll; Münnich hingegen Veršok und Aršin. Alle Maße wurde in cm umgerechnet 
und in Höhe mal Breite angegeben. In der Spalte „Provenienz“ wurden die wichtigsten bekannten 
Stationen der Gemälde verzeichnet. Die Spalte „Bemerkung“ wurde für verschiedene weitere 
                                                
132  Ich möchte an dieser Stelle den Mitarbeitern der Ermitage, St. Petersburg, der Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche 
Kunstsammlungen Dresden und des Archivs von Christie’s, London sowie Martin Schuster (Dresden) und Guillaume 
Nicoud (Paris) für ihre Hilfe bei meinen Recherchen danken. Besonders unterstützte mich Irina Artemieva unter 
anderem bei der Benutzung des Inventars von Münnich.  
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Informationen genutzt. „Nicht gesichert“ sind Gemälde, deren Übereinstimmung mit den 















[12 Zoll x 
17 1/2 Zoll 
(28 x 41)] 






















[12 Zoll x 
17 1/2 Zoll 
(28 x 41)] 










Livret, S. 322; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 105 









170 x 224  
[3 Ellen 2 
Zoll x 3 
Ellen 21 
Zoll (173 x 
221)] 
Lwd. Stählin: 593  












Livret, S. 248f.; 
Waagen (1864) 
Ermitage, S. 80; 
Makarenko (1916) 
Ėrmitaž, No. 204; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
67; Stählin (1990) 






[10 ¾ V. x 
8 ¾ V. (48 
x 39)] 




unbekannt  Vrangel’ (1913) 














unbekannt   
Angeli, Giuseppe  
[Joseph Angeli] 





69,7 x 55,3  
[15 ½ V. x 
12 ¼ V. 
(69 x 
54,5)] 














zu  unb. 
Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
49; Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 149, Nr. 
962; Danilova (1995) 
Muzej Puskina, S. 134; 





[Maria mit dem 
Jesuskind] 
 
[15 ½ V. x 
12 ¼ V. 
(69 x 
54,5)] 




unbekannt Gegenstück  
zu  Inv. 1547 
Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
50; Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 115, Nr 
488 





46,2 x 50,8  
[19 1/2 Zoll 
x 21 1/2 

















 Labensky (1838) 
Livret, S. 484; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
228; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 3; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 105; 
Danilova (1995) Muzej 










[2 Ellen 8 
Zoll x 3 
Ellen 3 Zoll 
(132 x 
177)] 
















Recueil de Bruhl, Bl. 
41; Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
71; Vsevolozskaja 
(1982) Ermitage, S. 
293; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 
                                                
133  Ermitage 
134  Puschkinmuseum, Moskau 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
Backer, Jacob de  
[Franz Floris] 
Allegorie auf 






100 x 123  
[1 Elle 17 
Zoll x 2 
Ellen 4 Zoll 
(95 x 123)] 














Livret, S. 262; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
123; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 110f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 13; 
Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 30f.; 
Stählin (1990) 









52,5 x 68  
[22 Zoll x 1 
Elle 4 Zoll 
(52 x 66)] 


















(1981) Ermitage, S. 
98; Kuznecov/Linnik 
(1983) Malerei, S. 227; 
Stählin (1990) 








91 x 122  
[1 Elle 13 
Zoll x 2 
Ellen 3 Zoll 
(87 x 120)] 
Holz Stählin: 591 







1768 in die 
Ermitage; im 19. 
Jh. im 
Winterpalast; 





(1981) Ermitage,S. 30; 
Kustodieva (1989) 
Malerei, S. 349; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119; 
Babina/Gricaj (2005) 
Katalog, S. 57; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 9f 
Balen, Hendrick 
van (Kopie)  
[Henri van Baalen 
et Jean Breughel] 
Mutter Gottes 





42,5 x 33  
[9 ½ V. x 7 
½ V (42 x 
33)] 








17. Jh.  
Labensky (1838) 
Livret, S. 219; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 6; 
Babina/Gricaj (2005) 
Katalog, S. 58, 
Babina/Gricaj (2008) 


































































unbekannt   
 




















[15 Zoll x 
13 Zoll (35 
x 31)] 









„Verzeichniß“, S. 105 














41 x 36  
[15 Zoll x 
13 Zoll (35 
x 31)] 
Holz Stählin: 449  











 Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 7f.; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 105; 
Danilova (1995) Muzej 








48 x 60  
[20 Zoll x 1 
Elle 2 Zoll 
(47 x 61)] 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 397; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
211; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 7; Levinson-Lessing 
(1958) Ėrmitaž, S. 
133; Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
99; Stählin (1990) 








37 x 29  
[15 1/2 Zoll 
x 12 1/2 
Zoll (36 x 
30)] 










Ermitage, S. 211f., 
Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 192f.; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 7; 
Stählin (1990) 











unbekannt    








48 x 83  
[21 Zoll x 1 
Elle 12 Zoll 
(50 x 85)] 




1768 in die 
Ermitage; vom 







(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 88 
Bellotto, Bernardo  
[Canaletti] 




197 x 187  
[3 Ellen 11 
Zoll x 3 
Ellen 7 Zoll 
(196 x 
187)] 





1768 in die 
Ermitage; 2. 










(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 












[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 




1768 in die 
Ermitage; 2. 










(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 82 







131 x 233  
[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 
Lwd. Stählin: 304 
1774: 747  
Verkauft an 
Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage; 2. 










(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 81 
Bellotto, Bernardo  
[Canaletti] 
Blick auf den 





135 x 241  
[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 




1768 in die 
Ermitage; 2. 
Hälfte 19. Jh. im 
Taurischen 
Palais, 1920 aus 








„Verzeichniß“, S. 111; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 136f, 
Markova (2002) Italija, 
S. 35f. 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 










[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 




1768 in die 
Ermitage; 2. 










(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 78 
Bellotto, Bernardo  
[Canaletti] 
Der Alte Markt 






[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 




1768 in die 
Ermitage; 2. 










(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 86 










[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 




1768 in die 
Ermitage; 2. 










(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 79 
Bellotto, Bernardo  
[Canaletti] 
Der Marktplatz 
in Pirna  





136 x 240  
[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 
Lwd. Stählin: 309 
1774: 652  
Verkauft an 
Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage; 2. 
Hälfte 19. Jh. im 
Taurischen 
Palais, 1920 aus 








„Verzeichniß“, S. 111; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 137; 
Markova (2002) Italija, 
S. 38f. 
Bellotto, Bernardo  
[Canaletti] 









135 x 241  
[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 




1768 in die 
Ermitage; 2. 
Hälfte 19. Jh. im 
Taurischen 
Palais, 1920 aus 








„Verzeichniß“, S. 111; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 136f, 
Markova (2002) Italija, 
S. 37f. 
Bellotto, Bernardo  
[Canaletti] 









135 x 243  
[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 




1768 in die 
Ermitage; 2. 
Hälfte 19. Jh. im 
Taurischen 
Palais, 1920 aus 








„Verzeichniß“, S. 111; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 136f, 
Markova (2002) Italija, 
S. 36f. 
Bellotto, Bernardo  
[Canaletti] 
Blick auf Pirna 
von Burg 
Sonnenstein  





134 x 237  
[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 




1768 in die 
Ermitage; 2. 
Hälfte 19. Jh. im 
Taurischen 
Palais, 1920 aus 







(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 84 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
Bellotto, Bernardo  
[Canaletti] 
Blick auf Pirna 
vom rechten 
Ufer der Elbe  







[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 





1768 in die 
Ermitage; 2. 
Hälfte 19. Jh. im 
Taurischen 
Palais, 1920 aus 







(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 83 
Bellotto, Bernardo  
[Canaletti] 
Blick auf Pirna 
vom rechten 
Ufer der Elbe, 
über die Stadt  







[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 





1768 in die 
Ermitage; 2. 
Hälfte 19. Jh. im 
Taurischen 
Palais, 1920 aus 







(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 85 
Bellotto, Bernardo 
[Canaletti] 
Blick auf Pirna 
von Süden mit 
dem Obertor 





135 x 241  
[2 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 




1768 in die 
Ermitage 




be des GMII 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111 
Bellotto, Bernardo  
[Canaletti] 
Blick auf Pirna 
vom Westen, 
von der Ecke 
Breitstraße  





134 x 237  
[3 Ellen 8 
1/2 Zoll x 4 
Ellen 3/4 
Zoll (133 x 
229)] 




1768 in die 
Ermitage; 2. 
Hälfte 19. Jh. im 
Taurischen 
Palais, 1920 aus 





(1976) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Fomichova (1992) 





[A view of a 
caste, with 
figures] 




unbekannt    










Lwd.   Ende des 19. 






Ellis and Smith; 
23. Juni 1950 
Christie, 











Martin Nagy (1998) 
North Carolina 
Museum, S. 148f 
                                                
135  Alupka (Krim) Staatsmuseum 
136 North Carolina Museum of Art, Raleigh (USA) 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 












Lwd.   Ende des 19. 






Ellis and Smith; 
23. Juni 1950 
Christie, 










Martin Nagy (1998) 
North Carolina 
Museum, S. 148f. 








134 x 231  
 
Lwd.   Ende des 19. 

















Bellotto, S. 122 










Lwd.   Ende des 19. 
























Bellotto, S. 135 









141 x 232  
 
Lwd.   Ende des 19. 






Drown; vor 1956 
Slg. Deleitosa 













66,5 x 85,5  
[1 Elle 7 
Zoll x 1 
Elle 13 Zoll 
(73 x 87)] 













Livret, S. 116; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
231; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 18; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 102; 
Stählin (1990) 






[1 Elle 1 
Zoll x 1 
Elle 15 Zoll 
(59 x 92)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 238; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 107 
                                                
137  Pinacoteca Giovanni e Mariella Agnelli, Lingotto 
138  Sammlung des Marchese De Deleitosa 













mit Hirt und 
Hirtin] 
  
[17 1/2 Zoll 
x 23 Zoll 
(41 x 54)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 107 




















 Labensky (1838) 
Livret, S. 115; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
232f; Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 230; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 15; 
Levinson-Lessing 

































49 x 36,5  
[21 Zoll x 
19 3/4 Zoll 
(50 x 46) ] 














Recueil de Bruhl, Bl. 
23; Labensky (1838) 
Livret, S. 310; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
206; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 14; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 101; 
Kustodieva (1989) 
Malerei, S. 362f.; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 105 









50 x 65  
[20 Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(47 x 64)] 










zu GE 1310 
Labensky (1838) 
Livret, S. 189; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
184; Nemilova (1986) 
Hermitage, S. 42; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 105 








50 x 65  
[20 Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(47 x 64)] 









zu GE 1285 
Labensky (1838) 
Livret, S. 188; S. 189; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
184; Nemilova (1986) 
Hermitage, S. 43; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 105 







127 x 98  
[2 Ellen 4 
Zoll x 1 
Elle 18 Zoll 
(123 x 99)] 




1768 in die 
Ermitage; Von 





(1976) Ermitage, S. 
184; Stählin (1990) 








55 x 45  
[23 Zoll x 
19 Zoll (54 
x 45)] 










 Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 24; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
105; Stählin (1990) 













unbekannt    
Bloemen, Jan 








155 x 244  
 













(1981) Ermitage, S. 
32; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119 




















unbekannt    










127 x 104  
[2 Ellen 6 
Zoll x 1 
Elle 21 Zoll 
(127 x 
106)] 





1768 in die 
Ermitage; 1862 
ins RM, 1924 
ins PM  
GMII 
Inv. 283 
 Labensky (1838) 
Livret, S. 133; Novickij 
(1889) Galereja, S. 27; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 107; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 482f.; 
Senenko (2000) 
Gollandija, S. 52f. 






151 x 181  
[2 Ellen 5 
1/2 Zoll x 3 
Ellen 7 Zoll 
(127 x 
187)] 






1768 in die 
Ermitage; 
zwischen 1763 







(1981) Ermitage, S. 
106; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117 







58,5 x 70,5  
[1 Elle 1 
Zoll x 1 
Elle 6 Zoll 
(59 x 71)] 











(1981) Ermitage, S. 
106; Stählin (1990) 












unbekannt     







70 x 54  
[1 Elle 6 
Zoll x 23 
Zoll (70,8 x 
54,3)] 










 Waagen (1864) 
Ermitage, S. 192; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 503; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
173; Stählin (1990) 






[4 ¾ V. x 6 
¾ V. (21 x 
30)] 
Holz 1774: 450 Verkauft an 
Katharina II. 
unbekannt  Labensky (1838) 






[1 Elle 16 
Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(94 x 63)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 16 
Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(94 x 63)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   
 
Stählin (1990) 






[1 Elle 16 
Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(94 x 63)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
















































  unbekannt unbekannt   Recueil 2. Bd., Bl. 9 





































[1 Elle 18 x 
1 Elle 13 
(99 x 87)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
39; Stählin (1990) 







49 x 34  
[14 Zoll x 
18 1/2 Zoll 

















(1976) Ermitage, S. 
185; Stählin (1990) 










119 x 145 
 


















 Recueil 2. Bd.; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 182; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
397; Kuznecov (1967) 
Muzejax, Nr. 62 










85 x 106,5  
[24 Zoll x 
13 Zoll (57 
x 31)] 




1768 in die 
Ermitage; 
befand sich in 
Carskoe Selo, 








(1981) Ermitage, S. 
108; Stählin (1990) 





   Heineken hatte 





unbekannt  Cremer (1989) 
Hagedorns 





   Heineken hatte 





unbekannt  Cremer (1989) 
Hagedorns 







mit Hirt und 
Herde] 
  
[3 Ellen 9 
1/2 Zoll x 5 
Ellen 4 Zoll 
(192 x 
293)] 









unbekannt  Nicht 
gesichert  
Labensky (1838) 
Livret, S. 287; Vrangel’ 
(1913) Iskusstvo, S. 









mit Hirt und 
Herde] 
  
[3 Ellen 9 
1/2 Zoll x 5 
Ellen 4 Zoll 
(192 x 
293)] 









unbekannt  Nicht 
gesichert  
Labensky (1838) 
Livret, S. 289; Vrangel’ 
(1913) Iskusstvo, S. 



























unbekannt    















36,5 x 55  
[16 Zoll x 
23 1/2 Zoll 
(38 x 55)] 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 234; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
246; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 42f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 109; 
Stählin (1990) 






zwei Figuren  
[Landschaft] 
69 x 101  
[1 Elle 6 
Zoll x 1 
Elle 19 Zoll 
(71 x 101)] 











Livret, S. 233; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
109; Stählin (1990) 







51,5 x 68,5  
 







(1981) Ermitage, S. 
108 







75 x 103  
[12 Zoll x 1 
Elle (28 x 
57)] 














Katalog, Bd. 2, S. 38; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
36; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 107; 
Suslov (1994) 
Hermitage, Bd. 1, S. 
111; Babina/Gricaj 
(2005) Katalog, S. 94f. 









[9 1/2 Zoll 
x 13 Zoll 
(22 x 31)] 










 Stählin (1990) 












unbekannt    
Brueghel, Jan, d.Ä.  






25,5 x 38  
[5 ¾ V. 8 
½ V. (25,5 
x 38)] 







 Labensky (1838) 
Livret, S. 13; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
128; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 46f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 34; 
O’Neill (1988) 
Hermitage, S. 80f; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
40f 








51,5 x 91,5  
[21 Zoll x 1 
Elle 15 Zoll 
(50 x 92)] 

















 Labensky (1838) 
Livret, S. 260; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
127; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 45; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 34; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 107; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
37f. 














[2 ¾ V. x 4 






unbekannt  Nicht 
gesichert  
Labensky (1838) 





Der Tod der 
Sophonisbe  
[Der Tod der 
Sophonisbe] 




gen 177 x 
214  
 










Marx (2005) Alte 
















unbekannt   Marx (2005) Alte 







[2 Ellen 16 
Zoll x 2 
Ellen 2 Zoll 
(151 x 
118)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 













[2 Ellen 13 
Zoll x 2 
Ellen 1 Zoll 
(144 x 
116)] 








 Recueil 2. Bd., Bl. 3; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
96; Vsevolozskaja 
(1984) Ermitage, S. 
244; Stählin (1990) 












unbekannt    
Camphuysen, 






93 x 146  
[1 Elle 14 
Zoll x 2 
Ellen 10 
Zoll (90 x 
137)] 












Recueil 2. Bd; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 214; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
224; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 366; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 134; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121 
Camphuysen, 
Govert Dircksz. 
 [Potter (Paul)] 




47 x 62  

















Ermitage, S. 227; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 227; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
134; Stählin (1990) 









70 x 104  
[1 Elle 7 
Zoll x 1 
Elle 19 Zoll 
(73 x 101)] 
Lwd. Stählin: 356 
1774: 169  
Verkauft an 
Katharina II.; 









Recueil de Bruhl, Bl. 
40; Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
98; Vsevolozskaja 
(1982) Ermitage, S. 
295; Stählin (1990) 


















[1 Elle 14 
Zoll x 2 
Ellen 10 
Zoll (90 x 
137)] 














Inv. Nr. nach 
Malinovskij 
Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
38; Waagen (1864) 
Ermitage, S. 76; 
Ermitage (1869) 
Catalogue, S. 64f; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111 
                                                
139  Gemäldegalerie Alte Meister, Dresen 
















[14 Zoll x 
11 Zoll (33 
x 26)] 








unbekannt   Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 82, Nr. 
57; Stählin (1990) 








[3 Ellen x 2 
Ellen 2 Zoll 
(170 x 
118)] 









unbekannt   Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 91, Nr. 
160; Stählin (1990) 





























and the saints] 
  
 















unbekannt    








200 x 257  
[4 Ellen 9 
Zoll x 4 
Ellen 15 
Zoll (249 x 
263)] 





1768 in die 
Ermitage; von 








Livret, S. 279; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
100; Stählin (1990) 

























































[1 Elle 15 
Zoll x 1 
Elle 10 Zoll 
(92 x 80)] 









unbekannt   Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 129, Nr. 
705; Stählin (1990) 








[1 Elle 6 
Zoll x 1 
Elle 1 Zoll 
(71 x 59)] 




1768 in die 
Ermitage; nicht 
verkauft 1854 
unbekannt   Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 83, Nr. 
58; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111 





157 x 203  
 














 Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 101, Nr. 
277; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Suslov (1994) 
Hermitage, Bd. 1, S. 
58f; Artemieva (1998) 














1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111 















157 x 203  
 











unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Artemieva (1998) 







157 x 203  
 










unbekannt   Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 101, Nr. 
276; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111; 
Artemieva (1998) 





des Darius vor 
Alexander] 
157 x 203  
 










unbekannt   Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 104, Nr. 
331; Artemieva (1998) 
Ermitage, S. 84; 
Stählin (1990) 






[Junge, der mit 
Karten spielt] 
82 x 66  
[1 Elle 12 
Zoll x 1 
Elle 12 Zoll 
(85 x 85)] 











 Stählin (1990) 










81 x65  
[1 Elle 12 
Zoll x 1 
Elle 12 Zoll 
(85 x 85)] 












 Waagen (1864) 
Ermitage, S. 305; 
Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 152, Nr. 
1000; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 111 




133 x 189  
[1 Ar. 13 ½ 
V. x 2 Ar. 
11 V. (131 
x 191)] 








als von Brühl 
stammend 
Levinson-Lessing 









Lwd.   unbekannt unbekannt   Heineken (1754) 










Lwd.   unbekannt unbekannt   Heineken (1754) 









Lwd.   unbekannt unbekannt   Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
31 
Cornelisz. van 
Haarlem, Cornelis  
[Haarlem 
(Cornelis)] 
Die Sünder vor 




93 x 170  
[1 Elle 20 
Zoll x 2 
Ellen 22 
Zoll (103 x 
165)] 





1768 in die 
Ermitage; von 





(1958) Ėrmitaž, Bd. 2, 
S. 209; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 140; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 115 
Cornelisz. van 
Haarlem, Cornelis  
Taufe Christi  
 
92 x 122,5  
 






 Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 249; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
140 
Cornelisz. van 




60 x 69  
 








 Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 249; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 515; 
Senenko (2000) 
Gollandija, S. 200f. 














Heirat der Hl. 
Katharina 
[Heirat der Hl. 
Katharina] 
29 x 25  
[12 1/2 Zoll 
x 10 1/2 















 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
37; Labensky (1838) 
Livret, S. 31; Ermitage 
(1869) Catalogue, S. 
37; Waagen (1864) 
Ermitage, S. 58; 
Stählin (1990) 









[14 1/2 Zoll 
x 11 1/2 
Zoll (34 x 
27)] 







an Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Recueil, 2. Bd. Bl. 21; 
Meyer (1871) 
Correggio, S. 486; 
Stählin (1990) 









[6 V. x 8 ½ 
V. (27 x 
38) 
Lwd. 1774: 2137 Verkauft an 
Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage; 
verkauft auf der 
Auktion 1854 
unbekannt   Labensky (1838) 
Livret, S. 233; Vrangel’ 
(1913) Iskusstvo, S. 











unbekannt    
 
[P. D. Cortona] 
  
[The battle of 








unbekannt    
 









































213 x 102  
[3 Ellen 2 
1/2 Zoll x 1 
Elle 13 1/2 






  Verkauft an 
Katharina II.; 




 Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 
250f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 202; 
Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 48f.; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113; 
Suslov (1994) 
Hermitage, Bd. 1, S. 
168 
Cranach, Lucas, 




56,5 x 41,5  
[3 Ellen 2 
1/2 Zoll x 1 
Elle 13 1/2 
Zoll (174 x 
89)] 
Holz  Verkauft an 
Katharina II.; 











(1981) Ermitage, S. 
203; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 
Cranach, Lucas, 




56,5 x 41,5  
[3 Ellen 2 
1/2 Zoll x 1 
Elle 13 1/2 
Zoll (174 x 
89)] 









(1981) Ermitage, S. 
203; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
Crespi, Giuseppe 
Maria (gen. lo 
Spagnolo)  






248 x 192  
[4 Ellen 5 
Zoll x 3 
Ellen 6 Zoll 
(238 x 
184)] 













zu GE 25  
Recueil, 2. Band Bl. 
19; Labensky (1838) 
Livret, S. 280; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
97; Antonova (1961) 
Katalog, S. 102; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 171; 
Markova (2002) Italija, 
S. 167-169 
Crespi, Giuseppe 
Maria (gen. lo 
Spagnolo) 










[4 Ellen 5 
Zoll x 3 
Ellen 6 Zoll 
(238 x 
184)] 











zu Inv. 2682 
Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
47; Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
103; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S.113; 
Suslov (1994) 
Hermitage, Bd. 1, S. 
32 
 







[1 Elle 15 
Zoll x 1 
Elle 8 Zoll 







1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 1774 
verzeichnet 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 
 






[1 Elle 15 
Zoll x 1 
Elle 8 Zoll 







1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 1774 
verzeichnet 
Stählin (1990) 

























unbekannt   






43,7 x 31,8  
[18 Zoll x 
14 Zoll (42 
x 33)] 














Livret, S. 320; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
267; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 173f; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 






43,7 x 31,8  
[18 Zoll x 
14 Zoll (42 
x 33)] 






1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 323; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
267; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 173; Stählin (1990) 








121 x 135  
[1 A. 11. V. 
x 1 Ar. 15 
V. (120 x 
138)] 








 Labensky (1838) 
Livret, S. 264; 
Nemilova (1986) 
Hermitage, S. 83f.; 
Kustodieva (1989) 
Malerei, S. 409f 
Dietrich, Christian 





im Stil Rosa 
Romanos] 
215 x 249 
[3 Ellen 21 
Zoll x 4 
Ellen 13 
Zoll (221 x 
259)] 

















Livret, S. 264; Nikulin 
(1987) Hermitage, S. 
208; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
Dietrich, Christian 









[3 Ellen 21 
Zoll x 4 
Ellen 13 
Zoll (221 x 
259)] 












Livret, S. 267; Nikulin 
(1987) Hermitage, S. 
233; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 
Dietrich, Christian 







67 x 51  
[1 Elle 3 
Zoll x 1 
Elle (64 x 
57)] 





1768 in die 
Ermitage; bis 






Hermitage, S. 245; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 
Dietrich, Christian 







45 x 60,5  
[10 ½ V. x 
13 ¾ V. 
(47 x 61)] 














Livret, S. 239; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
266; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 197; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 200; 
Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 209; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 
Dietrich, Christian 





45 x 61  
[10 ½ V. x 
13 ¾ V. 
(47 x 61)] 














Livret, S. 239; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
266; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 197; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 200; 
Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 210; 
Stählin (1990) 










 Marx (1987) 










 Marx (1987) 










 Marx (1987) 










 Marx (1987) 










 Marx (1987) 










 Marx (1987) 






































unbekannt   



























41 x 30,5 
[18 Zoll x 
14 Zoll (42 
x 33)] 


















Recueil de Bruhl, Bl. 
22; Martin (1913) Dou, 
S. 129f.; Stählin (1990) 












unbekannt   





31 x 36  
 
Holz bis 1916: 
1728 
Verkauft an 
Katharina II.; bis 
1882 in Gatčina 
Erm. 
GE 807 
 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 7; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 
209f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 131 





31 x 36  
 
Holz bis 1916: 
1729 
Verkauft an 
Katharina II.; bis 
1882 in Gatčina 
Erm. 
GE 808 
 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 8; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 210; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
132 
Duck, Jacob  




47 x 74  
[11 ¼ V x 
15 ¼ V. 
(50 x 68)] 





unbekannt  Nicht 
gesichert 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 
215f. 
Duck, Jacob  






57,5 x 76,5  
10 ½ V. x 
1 Ar. ½ V. 
(47 x 
73,3)] 










Livret, S. 91; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
205; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 215; Levinson-
Lessing (1981) 








25,5 x 20,5  
[10 1/2 Zoll 
x 8 1/2 Zoll 
(25 x 20)] 













Recueil de Bruhl, Bl. 
21; Labensky (1838) 
Livret, S. 305; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 374; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
168; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 
 




[17 Zoll x 
20 Zoll (40 
x 47)] 









 Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 
 




[15 Zoll x 8 
Zoll (35 x 
19)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 
 










unbekannt   
 











unbekannt   
Du Jardin, Karel  Landschaft 35 x 49  
 




unbekannt   Labensky (1838) 
Livret, S. 110; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
234; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 211f. 









































[2 Ellen 12 
Zoll x 1 
Elle 18 Zoll 
(142 x 99)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Labensky (1838) 











[2 Ellen 16 
Zoll x 3 
Ellen 5 1/2 
Zoll (151 x 
206)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 
Eeckhout, 








121 x 100  
[2 Ellen 6 
Zoll x 1 
Elle 23 Zoll 
(127 x 
111)] 





1768 in die 
Ermitage; 1862 
ins RM, 1924 
ins PM  
GMII 
Inv. 308 
 Labensky (1838) 
Livret, S. 253; 
Antonova (1961) 
Katalog, S. 195; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 538f. 
Eeckhout, 
Gerbrandt Jansz. 





um die Gnade 
Roms  
[Koriolan] 
149 x 189  
[2 Ellen 16 
Zoll x 3 
Ellen 6 Zoll 
(151 x 
184)] 














des Darius  
Labensky (1838) 
Livret, S. 371f; 
Waagen (1864) 
Ermitage, S. 186; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 
520f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage: S. 187; 
Stählin (1990) 












1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Labensky (1838) 







e Landschaft  
[Landschaft 
mit Wasserfall] 
111 x 135  
[1 Elle 23 
Zoll x 2 
Ellen 9 Zoll 
(111 x 
134)] 















(1981) Ermitage, S. 
186; Stählin (1990) 





e Landschaft  
[Landschaft] 
40 x 50,5  
[9 V. x 11 
¼ V. (40 x 
51)] 















Ermitage, S. 242; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
186; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 113 
 
[Jan Van Ecke] 
  
[A holy family, 
in a landscape] 
  
 




unbekannt   




der Jagd  
[Un Repos de 
Chasse] 
53 x 41  
[12 V. x 9 
¼ V. (53 x 
41)] 




1862 ins RM, 
1924 ins PM 
GMII 
Inv. 342 
 Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 458f.; 
Egorova (1998) 
Niderlandy, S. 298 




der Jagd  
[Départ pour la 
Chasse] 
42 x 58,7  
[9 ¾ V. x 
13 ½ V. 
(43 x 60)] 













Katalog, Bd. 2, S. 
508f. 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 




[La Chasse du 
Héron] 
42,5 x 58,4  
[9 ¾ V. x 
13 ½ V. 
(43 x 60)] 
Lwd. 1774: 582 
bis 1916: 
1227 











 Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 509; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 458f.; 
Egorova (1998), 






au tombeau[  
 
[8 ¼ V. x 6 
V. (37 x 
27)] 
Lwd. 1774: 707 Verkauft an 
Katharina II. 
unbekannt   Labensky (1838) 







[12 Zoll x 
16 Zoll (28 
x 38)] 





















[13 Zoll x 
16 Zoll (28 
x 38)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert  
Labensky (1838) 














1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Stählin (1990) 
















 Stählin (1990) 













1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 




















[1 Elle 15 
Zoll x 1 
Elle 23 Zoll 
(92 x 111)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 







[1 Elle 15 
Zoll x 1 
Elle 23 Zoll 
(92 x 111)] 



























unbekannt   
Francken, Frans, 







sich vor den 
Götzen 
verneigend] 
38,9 x 47,8  
[16 Zoll x 
20 1/2 Zoll 
(38 x 48)] 





1768 in die 
Ermitage; im 19. 
Jh. im 
Taurischen 
Palais und in 
Gatčina, seit 









Iskusstvo, S. 94; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 115; 
Babina/Gricaj (2005) 
Katalog, S. 532; 
Babina/Gricaj (2008) 






drei Weisen  
[Anbetung der 
Weisen] 
66 x 116 
[1 Elle 3 
Zoll x 2 
Ellen 1 Zoll 
(64 x 116)] 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 481; Vrangel’ 
(1913) Iskusstvo, S. 
128, Nr. 701; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 115; Babina/Gricaj 
(2008) Flemish 
Painting, S: 114 
















[1 Elle 16 
Zoll x 1 
Elle 2 Zoll 
(94,5 x 
61,5)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
48; Stählin (1990) 













unbekannt    








252 x 320  
[4 Ellen 9 
Zoll x 4 
Ellen 15 
Zoll (249 x 
263)] 





1768 in die 
Ermitage; In 2. 
Hälfte des 19. 




 Labensky (1838) 
Livret, S. 277; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
91; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 115 







217 x 248  
[3 Ellen 23 
Zoll x 4 
Ellen 10 
Zoll (224 x 
251)] 






1768 in die 
Ermitage; 
zwischen 1763 




in das RM; dann 
in PM, von dort 




 Novickij (1889) 
Galereja, S: 122; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
91; Stählin (1990) 







[5 Ellen 10 
Zoll x 6 
Ellen 7 Zoll 
(307 x 
336)] 









unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 278; Vrangel’ 
(1913) Iskusstvo, S. 











































































jemand auf der 
Laute spielt] 
  
[1 Elle 12 
Zoll x 1 
Elle 20 Zoll 
(75 x 103)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 

































[1 Ar. 5 ½ 
V. 1 Ar. 11 
V. (95,6 x 
120)] 






unbekannt   Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 132, Nr. 
740 




























































[A view of 
Dort, with 
boats, &c. fine] 
  
 






















of our Saviour] 
  
 






























   
 
Auf der Auktion 
von Carignan 
am 18. Jun. 
1743 für Brühl 
gekauft, seit 
1770 im Besitz 
von Friedrich II. 
von Preußen  
unbekannt   The Getty Provenance 
Index Databases, Lot 
0026 from Sale 
Catalog F-A10 
Hals, Frans, d.J.  
[Hals (Franz)] 







113 x 82,5  
[1 Elle 23 
Zoll x 1 
Elle 11 Zoll 
(111 x 
82,5)] 
















(1981) Ermitage, S. 
176; Stählin (1990) 










104,8 x 87  
[2 Ellen 3 
Zoll x 1 
Elle 16 Zoll 
(120,4 x 
94,40)] 






1768 in die 
Ermitage; 1930 








 Labensky (1838) 
Livret, S. 366; Tschudi 
(1896) Ermitage, S. 
35f.; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 121f.; Hanfstaengl 
(1923) Meisterwerke, 












89 x 128  
[1 Elle 13 
1/2 Zoll x 2 
Ellen 7 Zoll 
(88 x 130)] 





1768 in die 
Ermitage 
Erm. 








Livret, S. 384; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
128; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 298; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 302 



















90 x 129  
[1 Ellen 13 
1/2 Zoll x 2 
Ellen 7 Zoll 
(88 x 130)] 
















Livret, S. 375; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
128; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 298; Levinson-
Lessing (1981) 








[1 Elle 16 
Zoll x 2 
Ellen 4 Zoll 
(94 x 123)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Stählin (1990) 









95 x 124  
[1 Elle 16 
Zoll x 2 
Ellen 4 Zoll 
(94 x 123)] 













Katalog, Bd. 2, S. 170; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
180; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 115; 
Pfäffli (1993) L’age 
d’or, S. 104; Vrieze 


































[1 Elle 6 
Zoll x 1 
Elle 18 Zoll 
(71 x 99)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 












unbekannt   
Heyden, Jan van 
der  
[von Heyde] 
Stadt am Fluß  
[Niederländisc
her Fluß] 
45,5 x 64,5  
[19 Zoll x 1 
Elle (45 x 
57)] 













Recueil, 2. Bd. Bl. 5; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
177; Stählin (1990) 












unbekannt   
Hoet, Gerard  
[Gerard Hoet] 
Anbetung der 
drei Weisen  
[L’Adoration 
des Mages] 
29 x 38,5  
[6 ½ V x 8 
½ V (19 x 
38)] 










Livret, S. 501; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 166; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
185 
Hoet, Gerard  Italienische 
Landschaft  
 
21,3 x 29,6  
 




unbekannt  Nicht 
gesichert 
Waagen (1864) 
Ermitage, S. 248; 
Somov (1901-1908) 
















1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 

















1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 115 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 








84 x 66  





















(1981) Ermitage, S. 
199; Stählin (1990) 




















[2 Ellen 13 
Zoll x 3 
Ellen (144 
x 170)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
































t mit Figuren 
und Herde  
[Païsage orné 
de Figures] 
60 x 86  
[14 V. x 1 
Ar. 4 ¾ V. 
(62,3 x 
92)] 
Lwd. 1774: 311 Verkauft an 
Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage; 1862 




 Labensky (1838) 
Livret, S. 334; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 463; 
Egorova (1998) 






[1 Elle 9 
Zoll x 1 
Elle 2 Zoll 
(78 x 61)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[2 Ellen 9 
Zoll x 1 
Elle 2 Zoll 
(78 x 61)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 




[A holy family, 
in a landscape] 
  
 




unbekannt   













115 x 160  
[1 Ar. 9 ¾ 















 Labensky (1838) 
Livret, S. 371; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 347f.; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
26; Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 120f.; 
Suslov (1994) 
Hermitage, Bd. 1, S. 
100f 












91 x 184,5  
[1 Ar. 4 ¾ 
V. x 2 Ar. 9 
¼ V. (92 x 
183,5)[ 







 Labensky (1838) 
Livret, S. 369; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 347; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
26; Nikulin (1987) 







[3 Ellen 17 
Zoll x 4 
Ellen 6 Zoll 
(210 x 
241)] 






1768 in die 
Ermitage 







„Verzeichniß“, S. 117 















[4 Ellen 17 
Zoll x 4 
Ellen 6 Zoll 
(210 x 
241)] 





1768 in die 
Ermitage, nach 
1922 aus der 
Akademie der 
Künste 















[5 Ellen 17 
Zoll x 4 
Ellen 6 Zoll 
(210 x 
241)] 






1768 in die 
Ermitage; nach 
1923 aus der 
Sammlung 
Repnin 















[6 Ellen 17 
Zoll x 4 
Ellen 6 Zoll 
(210 x 
241)] 


















































[8 V. x 6 ½ 
V. (35,5 x 
29)] 




unbekannt   Recueil, 2. Bd., Bl. 4 







153 x 205  
[2 Ellen 18 
Zoll x 3 
Ellen 10 
Zoll (156 x 
193,5)] 












 Labensky (1838) 
Livret, S. 368; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 221; 
Antonova (1961) 
Katalog, S. 85-86; 
Muzej (1986) Katalog, 
S. 240; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117; 
Egorova (1998) 
Niderlandy, 192ff. 









149 x 253 
[2 Ellen 18 
Zoll x 3 
Ellen 10 
Zoll (156 x 
193,5)] 














Livret, S. 454; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 164; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
49; 
Kustodieva/Koshina 
(1978) Malerei, Nr. 
134; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117; 
Babina/Gricaj (2005) 
Katalog, S. 207f.; 
Babina/Gricaj (2008) 













unbekannt   
 







126 (oval)  
[2 A. 4 ½ 














Iskusstvo, S. 97, Nr. 
228; Labensky (1838) 
Livret, S. 379 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 




[Le Printems et 
l’Été] 
164,5 x 
126 (oval)  
[2 A. 4 ½ 
















Iskusstvo, S. 97, Nr. 









46,5 x 64  
[18 1/2 Zoll 
x 22 Zoll 
(45 x 52)] 





1768 in die 
Ermitage; 
Eingang Ende 




(1981) Ermitage, S. 
137; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 107 
Koninck, Salomon  
[Ferdinand Bol] 
Der Alte als 
Schüler  
[Philosoph] 
102 x 144  
[1 Elle 20 
Zoll x 2 
Ellen 14 
Zoll (103 x 
146)] 
















Recueil de Bruhl, Bl. 
16; Labensky (1838) 
Livret, S. 356; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
188f.; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 29; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 139; 
Stählin (1990) 









208 x 245  
[3 Ellen 2 
Zoll x 4 
Ellen 11 
Zoll (173 x 
253)] 






1768 in die 
Ermitage; 
zwischen 1822 




 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
32; Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
206; Nemilova (1986) 
Hermitage, S. 143; 
Stählin (1990) 









80 x 65 
[1 Elle 11 
Zoll x 1 
Elle 2 1/2 
Zoll (83 x 
62)] 














zu GE 1215 
Antonova (1961) 
Katalog, S. 108; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 115; 
Kuznecova (1982) 













81 x 65  
[1 Elle 11 
Zoll x 1 
Elle 2 1/2 
Zoll (83 x 
62)] 














(1976) Ermitage, S. 
207; Nemilova (1986) 
Hermitage, S. 145; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 115 
Lafosse, Charles 
de  
[Charles de la 
Fosse] 
Susanna und 
die Alten  
[La Chaste 
Suzanne] 
45 x 55  
[14 ½ V. x 
11 ½ V. 
(64,5 x 
51,2)] 








 Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 274f. 
 
[Charles de la 
Fosse] 
 




[1 Ar. 4 V. 
x 1 Ar. 10 
V. (89 x 
115,6)] 




unbekannt   Labensky (1838) 
Livret, S. 189f. 
 






[1 Ar. 4 V. 
x 1 Ar. 10 
V. (89 x 
115,6)] 




unbekannt   Labensky (1838) 
Livret, S. 190 
Lairesse, Gerard 
de  




















(1981) Ermitage, S. 
142; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
 




[2 Ellen 15 
Zoll x 3 
Ellen 12 
Zoll (149 x 
198)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117 
 




103 x 166 
[1 Elle 17 
Zoll x 3 
Ellen 2 Zoll 
(97 x 175)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Recueil, 2. Bd. Bl. 25; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117; 








[9 Zoll x 10 
Zoll (21 x 
24)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
36; Stählin (1990) 




[A story from 
Ovid] 





















von Frankreich  
 
65 x 53,5  
 
    Geschenk 
Königin Maria 
von Frankreich 
an Brühl; in 
Familienbesitz 
bis 1926 






Ludwig XV.  
 
64,3 x 53,5  
 
   Geschenk 
Königin Maria 
von Frankreich 
an Brühl; in 
Familienbesitz 
bis 1926 






































      unbekannt   Recueil, 2. Bd. Bl. 16 






243 x 183  
[4 Ellen 11 
Zoll x 3 
Ellen 6 Zoll 
(253 x 
184)] 





1768 in die 
Ermitage; Im 





(1976) Ermitage, S. 
105; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117;  
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 187  






 207 x 273  
[5 Ellen 1 
Zoll x 7 
Ellen 4 Zoll 
(287 x 
408)] 













(1976) Ermitage, S. 
105; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117 






[2 Ellen 15 
Zoll x 3 
Ellen 1 Zoll 
(149 x 
172)] 











 Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 92, Nr. 
183; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117 














[1 Elle 3 
Zoll x 2 
Ellen 3 Zoll 
(64 x 64)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Ellen 3 
Zoll x 2 
Ellen 3 Zoll 
(64 x 64)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 



































unbekannt    





Maria mit dem 
kleinen Jesus] 
95,5 x 79  
[1 Elle 15 
Zoll x 1 
Elle 10 Zoll 
(92 x 80)] 










 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
43; Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
204; Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 91; 
Stählin (1990) 










[2 Ellen 9 
Zoll x 2 
Ellen 15 
Zoll (178 x 
149)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 







[2 Ellen 8 
Zoll x 2 
Ellen 2 Zoll 
(132 x 
118)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
42; Stählin (1990) 
















unbekannt   
Luti, Benedetto  
[Lutti (Benedetto)] 
Maria mit 
Jesus und die 
Hl Elisabeth 
mit Johannes 
dem Täufer  
[Heilige 
Familie] 
70 x 61  
[1 Elle 7 
Zoll x 1 
Elle 2 Zoll 
(73 x 61)] 













(1976) Ermitage, S. 
108; Stählin (1990) 














































unbekannt    
Marratti, Carlo  
 
Hagar in der 
Klause  
 









(1976) Ermitage, S. 
111 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
Matteis, Paolo de  





134 x 202  
 




Mitte des 19. 
Jh.s nach 







 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
46; Pavone (2003) 








[10 Zoll x 8 
Zoll (23 x 
18)] 

















alten Mannes  
[Männliches 
Portrait] 
71,5 x 59  
[1 Elle 6 
Zoll x 1 
Elle 2 Zoll 
(70,8 x 
61,4)] 











zu GE 864 
Labensky (1838) 
Livret, S. 249; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
126; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 289f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 148; 
Stählin (1990) 





alten Frau  
[weibliches 
Portrait] 
70,5 x 54  
[1 Elle 6 
Zoll x 1 
Elle 2 Zoll 
(70,8 x 
61,4)] 











zu GE 865  
Labensky (1838) 
Livret, S. 249; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
126; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 290; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 148; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117 






nach Art der 
Niederländer] 
44,5 x 34,5  
[20 Zoll x 
15 Zoll (47 
x 35)] 










 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
19; Waagen (1864) 
Ermitage, S. 202; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 294; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
148; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117 








22 x 17,5  
[10 Zoll x 8 
Zoll (23,5 x 
19)] 










 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
20; Labensky (1838) 
Livret, S. 318; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
202; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 295; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 148; 
Naumann (1981) 
Mieris, Bd. 1, S. 19f.; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117 
Mieris, Frans van, 
d.Ä.  
[Mieris (Fr.)] 




51,5 x 39,5  
[22 Zoll x 
17 Zoll (52 
x 40)] 










 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
18; Labensky (1838) 
Livret, S. 310f.; 
Waagen (1864) 
Ermitage, S. 202f.; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 294; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
148;  Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 











37 x 23,5  
[8 ¼ V. x 5 
¼ V. 36,7 
x 23,4)] 







 Labensky (1838) 
Livret, S. 509; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
202; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 295f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 148; 
Suslov (1994) 







[7 Zoll x 6 
Zoll (16,5 x 
14)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 117 
Mieris, Frans van, 
d.J.  
[Francois Miéris, le 
jeune] 
Bauer mit Krug  
[Le Buveur] 
17 x 13,5  
[4 ¾ V. x 3 
V. (21 x 
13,35)] 







 Labensky (1838) 
Livret, S. 316; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
259; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 297; Levinson-
Lessing (1981) 





























unbekannt     
Möller, Andreas Maria Amalia, 
Gräfin von 
Brühl als Kind 





Nr. S 616 
(Nießbrauc
h) 
 Marx (2009) 
Wunschbilder, S. 245 
Möller, Andreas Aloysius 
Friedrich Graf 
von Brühl als 
Kubd 

























 Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 
308f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 151 
Mola, Pier 
Francesco  
[P. Beretino]  
Treffen von 
Jakob und 




Isaak auf dem 
Feld] 
72 x 98  
[1 Elle 1 
Zoll x 1 
Elle 13 Zoll 
(59 x 87)] 













Livret, S. 213; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
81; Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
113; Stählin (1990) 












unbekannt   






56 x 82,5  
[23 Zoll x 1 
Elle 16 Zoll 
(54 x 94)] 
















Iskusstvo, S. 118, Nr. 
570, Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
54; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 107; 
Babina/Gricaj (2005) 
Katalog, S. 253; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
184 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 






41 x 75  
[20 Zoll x 1 
Elle 7 Zoll 











1768 in die 
Ermitage; im 19. 
Jh. im 
Taurischen 
Palais sowie in 




 Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119; 
Babina/Gricaj (2008) 








[1 Ar. 13 ¼ 









1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  1774 als N. 
Monaigo; 




„Verzeichniß“, S. 119 
Mor, Anthonis  
[Moro Ant. (Mor 
Antonis)] 





90 x 75,5 
[1 Elle 14 
Zoll x 1 


























Ermitage, S. 122; Thiel 
(1976) Rijksmuseum, 
S. 396; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119 
Mor, Anthonis  










88 x 75,5  
[1 Elle 14 
Zoll x 1 


























Ermitage, S. 123; Thiel 
(1976) Rijksmuseum, 
S. 396; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119 






[Une femme et 
un petit 
garçon] 
71 x 58,5  
[1 Ar. X 13 
V. (71 x 
58)] 







 Labensky (1838) 
Livret, S. 310; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
126f; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 302; Hanfstaengl 
(1923) Meisterwerke, 
S. 209 (Abb.) 322; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
150 
Moucheron, 
Frederik de  





61,5 x 70  
[1 Elle 1 
Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(59 x 64)] 














Livret, S. 113; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 306f.; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
151; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 125 
Moucheron, 
Frederik de  





47,5 x 63  
[1 Elle x 1 
Elle 7 Zoll 
(56,5 x 
73)] 










A. Van de 
Velde 
Labensky (1838) 
Livret, S. 8; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
248f.; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 307.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 151; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 125 
Moucheron, 



















Livret, S. 10; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
249; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 306; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 151 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
Moucheron, 





mit Reitern auf 
einer Brücke)  
 
49 x 61,5  
 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 13; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
249; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 307t; Levinson-
Lessing (1981) 












unbekannt   
 





Bourse à la 
main] 
 
[7 ¼ V. x 6 
V. (32,3 x 
26,7)] 




unbekannt   Labensky (1838) 







[12 Zoll x 9 
Zoll (28,3 x 
21,2)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119 
Neer, Aert van der  





57,5 x 75  
[1 Elle x 1 
Elle 7 Zoll 
(56,6 x 
73,2)] 













Livret, S. 8; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
240; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 329; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 153; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119 
Neer, Aert van der 





57,5 x 75  
[1 Elle x 1 
Elle 7 Zoll 
(56,6 x 
73,2)] 













Livret, S. 14; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
240; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 329f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 153; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119 
Neer, Eglon 
Hendrik van der  





34,5 x 26  

















Recueil de Bruhl, Bl. 
17; Labensky (1838) 
Livret, S. 212; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
204; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 330f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 153; 
Stählin (1990) 






























[A view of a 
river, with 
boats and 




















unbekannt     








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
Netscher, Caspar  
[Netscher] 
Porträt einer 




55 x 47  
[24 Zoll x 
20 Zoll (57 
x 47)] 






1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 302; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
195f.; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 322; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119; 
Wieseman (2002) 
Netscher, S. 308 






55 x 47  
[1 Elle x 18 
Zoll (57 x 
42)] 















Livret, S. 304; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
196; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 322; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119; 
Senenko (2000) 







[1 Elle x 18 
Zoll (57 x 
42)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 







[1 Elle x 18 
Zoll (57 x 
42)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 







[1 Elle x 18 
Zoll (57 x 
42)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119 
Netscher, Caspar  
 
Der Urindoktor  
 
78 x 68  
 
Lwd.   20.10.1817 
Auktion Berger 
in Paris, lot. 57; 
26.6.1933 
Auktion Drouot 




 Recueil, 2. Bd. Bl. 12; 
Wieseman (2002) 





jungen Frau  
[Portrait de 
femme] 
93 x 81  
[1 Ar. 4 V. 
x 1 Ar. 2 ½ 
V. (89 x 
82)] 







 Recueil, 2. Bd. Bl. 20; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 494; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 325; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
206, als Holbein bis 
1797; Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 104 







81,5 x 63,5  
[1 Elle 9 
Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(77,9 x 
63,7)] 












(1981) Ermitage, S. 
157; Stählin (1990) 





   Heineken hatte 





unbekannt  Cremer (1989) 
Hagedorns 





   Heineken hatte 





unbekannt  Cremer (1989) 
Hagedorns 







20 x 25  
[9 Zoll x 10 
Zoll (21 x 
23)] 




1768 in die 
Ermitage; von 







(1981) Ermitage, S. 
155; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119 















20 x 25  
[9 Zoll x 10 
Zoll (21 x 
23)] 
Holz Stählin: 433 
1774: 548  
Verkauft an 
Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage; von 







(1981) Ermitage, S. 
155; Stählin (1990) 







20 x 25  
[9 Zoll x 10 
Zoll (21 x 
23)] 
Holz Stählin: 434 
1774: 549  
Verkauft an 
Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage; von 







(1981) Ermitage, S. 
155; Stählin (1990) 








20 x 25  
[9 Zoll x 10 
Zoll (21 x 
23)] 
Holz Stählin: 435 
1774: 547  
Verkauft an 
Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage; von 







(1981) Ermitage, S. 
155; Stählin (1990) 







[9 Zoll x 10 
Zoll (21 x 
23)] 
















[16 Zoll x 
20 Zoll (37 
x 47)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Labensky (1838) 









[16 Zoll x 
20 Zoll (37 
x 47)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Labensky (1838) 







Die fünf Sinne 
– Das Tasten  
 
12 x 9,5  
[2 ¾ V x 2 
¼ (12,2 x 
10)] 









 Labensky (1838) 
Livret, S. 108; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
209; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 342; Levinson-
Lessing (1981) 





Die fünf Sinne 
– Das Sehen  
[La Vuë] 
11,5 x 9,5  
[2 ¾ V x 2 
¼ (12,2 x 
10)] 









 Labensky (1838) 
Livret, S. 107; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
209; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 342f.; Levinson-
Lessing (1981) 









12 x 9,5  
[2 ¾ V x 2 
¼ (12,2 x 
10)] 









 Labensky (1838) 
Livret, S. 108; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
209; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 343; Levinson-
Lessing (1981) 







[2 ¾ V x 2 
¼ (12,2 x 
10)] 
Holz 1774: 484 
 
   Labensky (1838) 







[2 ¾ V x 2 
¼ (12,2 x 
10)] 
Holz 1774: 485 
 
   Labensky (1838) 
Livret, S. 108 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 






59 x 80,5  
[1 Elle x 1 
Elle 12 Zoll 
(57 x 85)] 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 260; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
210; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 346f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 156; 
O’Neill (1988) 
Hermitage, S. 40f. ; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119; 
Suslov (1994) 
Hermitage, Bd. 1, S. 
138f. 
Ostade, Isaac van  
[Ostade, Isaak] 




64 x 85  
[1 Elle x 1 
Elle 12 Zoll 
(57 x 85)] 












 Labensky (1838) 
Livret, S. 259f; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 346; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 119; Senenko 
(2000) Gollandija, S. 
264f. 







240 x 179  
[4 Ellen 6 
Zoll x 3 
Ellen 4 Zoll 
(240 x 
179)] 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 276; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
87; Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
119; Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
119; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119; 
Kustodieva (1994) 




[The supper of 
Emaus] 




unbekannt    
 




66 x 115 
[1 Elle 6 
Zoll x 2 
Ellen 4 Zoll 
(71 x 123)] 














Livret, S. 492; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
220; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119 




66,5 x 115 
[1 Elle 6 
Zoll x 2 
Ellen 4 Zoll 
(71 x 123)] 














Livret, S. 494; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
220; Stählin (1990) 



































unbekannt    








164 x 109  
[2 Ellen 16 
Zoll x 1 
Elle 22 Zoll 
(151 x 
108)] 














 Recueil, 2. Bd. Bl. 18; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 286; Vrangel’ 
(1913) Iskusstvo, S. 
110, Nr. 399, 
Dobrzycka (1967) 
Katalog, S.45; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 123 












[A holy family, 
in crayon, from 
an original of 
Raphael's, of 
the same size, 













[The finding of 
Moses, from 
an original of 
Titian, of the 
same size, out 








unbekannt   
Pesne, Antoine  
[Pesne] 





[2 Ellen 16 
Zoll x 1 
Elle 22 Zoll 
(151 x 
108,5)] 





1768 in die 
Ermitage; vor 







Hermitage, S. 334; 
Stählin (1990) 







[oval, 1 Ar. 
1 V. x 13 
½ V. (75 x 
60)] 





unbekannt  Labensky (1838) 





















129 x 94  
[2 Ellen 8 
Zoll x 1 
Elle 17 Zoll 
(132 x 97)] 













 Labensky (1838) 
Livret, S. 287; Vrangel’ 
(1913) Iskusstvo, S. 
144, Nr. 910; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
122; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 119; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 260f. 
Poelenburg, 








119 x 160  
[1 Elle 22 
Zoll x 2 
Ellen 20 
Zoll (109 x 
160)] 















(1976) Ermitage, S. 
160; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121 
Poelenburg, 








Christi zu den 
Hirten] 
38 x 41,5  
[14 Zoll x 
17 Zoll (33 
x 40)] 












 Labensky (1838) 
Livret, S. 265; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 370; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 121; Senenko 
(2000) Gollandija, S. 
280 
Poelenburg, 








43 x 34  
[18 Zoll x 
14 Zoll (42 
x 33)] 










 Waagen (1864) 
Ermitage, S. 171; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 371; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
161; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121 
Poelenburg, 





[14 Zoll x 
15 Zoll (33 
x 35)] 
 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 23; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 372; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 121 














[14 Zoll x 







1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 483; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
171; Stählin (1990) 






[14 Zoll x 








1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
24; Stählin (1990) 






[14 Zoll x 







1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121 
Poelenburg, 





41 x 31,5  
[9 ¼ V. x 7 
V. (41 x 
31)] 







 Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 371; 
Levinson-Lessing 



















[14 Zoll x 
16 Zoll (33 
x 38)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121 





[22 Zoll x 1 
Elle 5 Zoll 
(52 x 
68,5)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Labensky (1838) 
Livret, S. 380; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 121 





93,5 x 140  
[1 Elle 14 
Zoll x 2 
Ellen 10 
Zoll (90 x 
137)] 





unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 9, 
Hanfstaengl (1923) 
Meisterwerke, S. 323; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121 




l’on voit un 
Boeuf] 
21,5 x 28,5  
[4 ¾ V x 6 
¼ V, (21 x 
29)] 













Livret, S. 22; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
223; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 367; Levinson-
Lessing (1981) 

























unbekannt   






119,5 x 99  
[2 Ellen x 1 
Elle 17 Zoll 
(113 x 97)] 










 Recueil, 2. Bd. Bl. 2; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 181; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
285f.; Levinson-
Lessing (1976) 
Ermitage, S. 223; 
Kustodieva (1989) 
Malerei, S. 402; 
Stählin (1990) 

























unbekannt   

























































unbekannt   










70 x 60  
[15 ¾ V. 
13 ½ V. 
(70 x 60)] 







 Waagen (1864) 
Ermitage, S. 247; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 359; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
158; O’Neill (1988) 
Hermitage, S. 42f.; 
Kustodieva (1989) 






   Heineken hatte 





unbekannt  Cremer (1989) 
Hagedorns 
Geschmack, S. 91f. 
 
[Querfurt] 
    Heineken hatte 





unbekannt  Cremer (1989) 
Hagedorns 
Geschmack, S. 91f. 
Reni, Guido  
[Domenechino] 
Der Bau der 
















bei Brühl als 
Domenichino  
Labensky (1838) 
Livret, S. 284; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
77; Ermitage (1869) 














[18 Zoll x 1 
Elle 8 Zoll 
(42,5 x 
75,5)] 





1768 in die 
Ermitage 





Ermitage, S. 425; 
Stählin (1990) 






















































74 x 63  
[1 Elle 8 
Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(76 x 64)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 124; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 121 
















74 x 63  
[1 Elle 8 
Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(76 x 64)] 















Livret, S. 1121; von 
Tschudi (1896) 
Ermitage, S. 56; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 387; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121; 
Danilova (1995) Muzej 





van Rijn  
[Männliches 
Portrait] 
74 x 63 
[1 Elle 9 
Zoll x 1 
Elle 4 Zoll 
(78 x 66)] 















Livret, S. 127; Waagen 
(1864) Ermitage, 183; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 
397f.; Muzej (1986) 
Katalog, S. 245; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 538 
Rijn, Rembrandt 
Harmensz. van (?) 
[Rembrandt] 
Abraham und 
drei Engel  
[Abraham und 
drei Engel] 
121 x 162  
[2 Ellen 5 
Zoll x 2 
Ellen 19 
Zoll (125 x 
158)] 











(1981) Ermitage, S. 
165f. ; Stählin (1990) 









108 x 86  
[1 A. 7 ¾ 
V. 1 A. 3 ¾ 
V. (105,5 x 
88)] 










 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 1; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 124f., von 
Tschudi (1896) 
Ermitage, S. 60f.; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 394; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
164; Stählin (1990) 










104 x 92  
[1 Elle 22 
Zoll x 1 
Elle 12 Zoll 
(109 x 85)] 










 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 2; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 123; von 
Tschudi (1896) 
Ermitage, S. 57f.; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 
388f., Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 164; 
O’Neill (1988) 
Hermitage, S. 50f. ; 
Stählin (1990) 











































The Toilet of 
Bathseba  
 
57,2 x 76,2  
 
Holz    unbekannt MMA140 
14.40.651 




                                                
140  Metropolitain Museum of Art 

















[Le Martyre de 
St. Jean 
Baptiste] 
160 x 133  
[2 Ar. 4 V. 
x 1 Ar. 14 
V. (160 x 
133,4)] 




1862 in RM, 
1924 ins PM 
GMII 
Inv. 318 
 Labensky (1838) 
Livret, S. 153; 
Danilova (1995) Muzej 












unbekannt    
 




[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 Zoll 
(68 x 85)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121 
Romeyn, Willem  
[v. de Romeyn] 
Vieh auf der 
Weide  
[Landschaft] 
67 x 84,5  
[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 Zoll 
(68 x 85)] 









 Waagen (1864) 
Ermitage, S. 235; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 409; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
167; Stählin (1990) 







[1 Elle 13 
Zoll x 1 
Elle 23 Zoll 
(87 x 111)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 










51 x 59,5  
[22 Zoll x 1 
Elle 1 Zoll 
(52 x 59)] 











zu GE 1805 
Labensky (1838) 
Livret, S. 323; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
262; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 410, Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 208; 
Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 117; 
Stählin (1990) 










51 x 59,5  
[22 Zoll x 1 
Elle 1 Zoll 
(52 x 59)] 











zu GE 1341 
Labensky (1838) 
Livret, S. 329; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
262; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 409; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 208; 
Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 118; 
Stählin (1990) 






[22 Zoll x 1 
Elle 1 Zoll 
(52 x 59)] 









unbekannt  Nicht 
gesichert 
Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 153; 
Stählin (1990) 






[1 Elle 13 
Zoll x 1 
Elle 23 Zoll 
(87 x 111)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 

























unbekannt     
































































243 x 202  
[4 Ellen 1 
Zoll x 3 
Ellen 24 
Zoll (229 x 
226 cm)] 
Lwd. Stählin: 627 
1774: 318 
bis 1916:  
Verkauft an 
Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage; 
Eingang vor 
1859. Im 18 Jh. 













(1976) Ermitage, S. 
131; Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121 














[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121 
[Rotari]   
[Portrait] 
 
[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121 














[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 






[1 Elle 5 
Zoll x 1 
Elle 12 
Zoll] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 










34 x 45  
[14 Zoll x 
18 Zoll (33 
x 43)] 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 322; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 412f., 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
208; Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 125; 
Stählin (1990) 











35 x 46 
[13 Zoll x 
17 Zoll (30 
x 40)] 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 321; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 412; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
209; Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 127; 
Stählin (1990) 











unbekannt    
 
















99,5 x 139  
[1 Zoll 18 
Elle x 2 
Ellen 10 














16. April 1738 
(Lot 8; 
Terwesten 








 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
27; Labensky (1838) 
Livret, S. 349; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
138; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 422f., Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 62; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 121, 
123; Babina/Gricaj 
(2008) Flemish 








[12 Zoll x 
17 Zoll (28 
x 40)] 









unbekannt  Nicht 
gesichert, 






Recueil de Bruhl, Bl. 
25; Labensky (1838) 
Livret, S. 243; Vrangel’ 
(1913) Iskusstvo, S. 
121, Nr. 604; Adler 
(1982) Landscapes, S. 
112f; Stählin (1990) 







[1 Elle 13 
Zoll x 1 
Elle 22 Zoll 
(87 x 109)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 




[Maria mit dem 
kleinen Jesus 
und der Hl. 
Elisabeth] 
 
[1 Elle 6 
Zoll x 23 
Zoll (71 x 
54,5)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Labensky (1838) 











86 x 130  
[1 Elle 13 
Zoll x 2 
Elle 7 Zoll 

















van Berchem ?) 
2. Hälfte des 17. 

















 Labensky (1838) 
Livret, S. 10; Ermitage 
(1870) Catalogue, S. 
66; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 442f., Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 64; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Corsiglia (2001) 
Rubens, S. 84; Adler 
(1982) Landscapes, 
Bd. 1, S. 132; 
Babina/Gricaj (2008) 







[1 Elle 13 
Zoll x 2 
Elle 7 Zoll 





 unbekannt   Stählin (1990) 







[1 Elle 2 
Zoll x 1 
Elle 19 Zoll 
(61 x 102)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 
                                                
141  (Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam Nr. 2304) 


















326 x 384  
 









964 B  
 Marx (2005) 
Gemäldegalerie, Bd. 1: 
S. 462, Bd. 2: S. 453 
Rubens, Peter 
Paul 







63,5 x 47  
[1 Elle 3 
Zoll x 21 












1768 in die 
Ermitage; 1854 













Iskusstvo, S. 144, Nr. 
908; Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
60; Kustodieva (1989) 
Malerei, S. 349f.; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Corsiglia (2001) 
Rubens, S. 38-41; 
Babina/Gricaj (2008) 





[A sketch of 
the birth of 
Triton] 































unbekannt    
Rubens, Peter 
Paul (Atelier)  
[Rubens] 
Porträt König 




114 x 82   
[2 Ellen 1 
Zoll x 1 
Elle 12 Zoll 
(116 x 85)] 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 347; 
Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 51; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 426, 
als Original; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 66; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2005) 
Katalog, S. 352; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
264f 
Rubens, Peter 








112 x 82  
[2 Ellen 1 
Zoll x 1 
Elle 12 Zoll 
(116 x 85)] 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 347; 
Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 51; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 427, 
als Original; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 66; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2005) 
Katalog, S. 353; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
265 
Rubens, Peter 
Paul (Atelier)  
 
Das Urteil des 
Paris  
 
49 x 63  
 





962 B  
 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
26; Marx (2005) 
Gemäldegalerie, Bd. 1: 
S. 468, Bd. 2: S. 455 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
Rubens, Peter 








53 x 38  
[14 ¾ V. x 














 Labensky (1838) 
Livret, S. 233; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 223f, 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
289 
Rubens, Peter 








57 x 69,5  
[1 Elle x 1 


















(1981) Ermitage, S. 
67; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2005) 
Katalog, S. 392f, 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
287f 
Rubens, Peter 






48 x 32  
[20 Zoll x 
12 Zoll (47 
X 28)] 











(1981) Ermitage, S. 
67; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
293 
Rubens, Peter 





[La Tête d'un 
vieillard] 
53 x 38  
[14 ¾ V. x 
10 ¼ V. 
(65,6 x 
45,6)] 













Livret, S. 266; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 450f. 
Rubens, Peter 











aux nôces de 
Pyrithoüs] 
68,5 x 98,5  
[15 ¼ V x 














 Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 423, 
hier als Original; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
68; Babina/Gricaj 
(2008) Flemish 
Painting, S. 308 
Ruisdael, Jacob 





99,5 x 137  
[1 Elle 22 
Zoll x 2 
Ellen 8 Zoll 
(109 x 
132)] 













Recueil de Bruhl, Bl. 5; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 452; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
163; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123, 
Slive (2001) Ruisdael, 
S. 350 
Ruisdael, Jacob 






[1 Ar. 8 V. 
x 2 Ar. 
(106,7 x 
142,2)] 

















Recueil de Bruhl, Bl. 6; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 7; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
244; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 449; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 163; 
Kustodieva/Koshina 
(1978) Malerei, Nr. 
109; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123, 
Slive (2001) Ruisdael, 
S. 314. 
Ruisdael, Jacob 
Isaaksz. van  
[Ruisdael] 
Der Sumpf  
[Landschaft] 
72,5 x 99  
 












(1983) Malerei, Nr. 
198; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Slive (2001) Ruisdael, 
S. 311 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
Ruisdael, Jacob 







[1 Elle 22 
Zoll x 2 
Ellen 8 Zoll 
(109 x 
132)] 














Livret, S. 11; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
244; von Tschudi 
(1896) Ermitage, S. 
77f.; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 451; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 163; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123, 
Slive (2001) Ruisdael, 
S. 230. 
Ruisdael, Jacob 


















(1981) Ermitage, S. 
162f.; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 
Ruisdael, Jacob 


















(1981) Ermitage, S. 
162f.; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 
Ruisdael, Jacob 


















(1981) Ermitage, S. 
162f.; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 
Ruisdael, Jacob 









eines Waldes  
 
59 x 51,5  
 















von Elias Wolf 









Livret, S. 9; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
242; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 452f.; Slive (2001) 
Ruisdael, S. 414. 
Ruisdael, Jacob 





65 x 78,5  
 















Katalog, Bd. 2, S. 452; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
163; Kustodieva 







[1 Elle 22 
Zoll x 2 
Ellen 8 Zoll 
(109 x 
132)] 






























unbekannt     
















à son Chien]  
26,5 x 37  
[7 ½ V. x 6 
V. (33,4 x 
26,7)] 








zu GE 653 
Labensky (1838) 
Livret, S. 102; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
164; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 405f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 59; 
Corsiglia (2001) 
Rubens, S. 135; 
Babina/Gricaj (2008) 










manger à un 
Chat 
emmailloté] 
28 x 34,8  
[7 ¾ V. x 6 
V. (34,5 x 
26,7)] 







 Labensky (1838) 
Livret, S. 104; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
164; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 405; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 59; 
Corsiglia (2001) 
Rubens, S. 134; 
Babina/Gricaj (2008) 

























unbekannt    






39,5 x 55  
[17 Zoll x 
23 Zoll (40 
x 54)] 













Ermitage, S. 212; 
Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 195; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 456; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
168; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 




58,5 x 73 
(früher 
58,5 x 68)  
[1 Elle 1 
Zoll x 1 
Elle 1 Zoll 
(59 x 59)] 














(1981) Ermitage, S. 
168; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126 






























Livret, S. 12; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
245; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 454f., Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 168; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126 
Saftleven, Herman  
[Saftleben] 
Blick auf den 
Rhein  
[Landschaft] 


















Livret, S. 251; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 455; 
Levinson-Lessing 



















1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 455; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 


















1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 250; Somov 
(1901-1908) Katalog, 



















1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 







[Eine Frau bei 
ihrer Toilette] 
125 x 110  
[2 Ellen 5 
Zoll x 1 
Elle 22 Zoll 
(125 x 
109)] 


















von 1958 als 
Hont-horst 
Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 118; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
201; Stählin (1990) 










[3 Ellen 3 
Zoll x 3 
Ellen 19 
Zoll (177 x 
215) 













die Arche zu 
gehen  
Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 104, Nr. 
324; Stählin (1990) 






























Iskusstvo, S. 112, Nr. 
418; Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
167; Stählin (1990) 



























(1981) Ermitage, S. 
167; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 


























(1981) Ermitage, S. 
167; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 


























(1981) Ermitage, S. 
167; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 


























(1981) Ermitage, S. 
167; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 


























(1981) Ermitage, S. 
167; Stählin (1990) 













unbekannt   




































Holz   1743 Auktion 
Prince de 
Carignan, später 
beim König von 
Preussen  
unbekannt   The Getty Provenance 
Index Databases, Lot 





[A holy family] 
  
 








Der Raub der 
Sabinerinnen  
[Der Raub der 
Sabinerinnen] 
99 x 164  
[1 Elle 18 
Zoll x 2 
Ellen 22 
Zoll (100 x 
165)] 













(1981) Ermitage, S. 
212; Nikulin (1987) 
Hermitage, S. 143; 
Stählin (1990) 







[1 Ar, ½ V 
x 10 ¾ V. 
(73,35 x 
47, 8)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Gegenstück 
zu GE 492. 
Stählin (1990) 












unbekannt    










138 x 164 
[1 Ar. 13 ¾ 








Gatčina  Labensky (1838) 
Livret, S.374; Marx 
(2009) Wunschbilder, 
S. 278 
Silvestre, Louis de 
[Louis Sylvestre] 
Allegorie auf 
die Geburt des 
Kurprinzen 
Friedrich 




132 x 162 
[1 Ar. 13 ¾ 








Gatčina  Labensky (1838) 
Livret, S. 384: Marx 
(2009) Wunschbilder, 
S. 278 










Silvestre, Louis  de 
 
König August 
II. von Polen 
 
307 x 179 
 











 Marx (2005) Alte 
Meister, Bd. 2, S. 495; 
Marx (2009) 
Wunschbilder, S. 286 









307 x 179 
 











 Marx (2005) Alte 
Meister, Bd. 2, S. 495; 
Marx (2009) 
Wunschbilder, S. 288f. 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
Silvestre, Louis  de 
 
König August 




307 x 179 
 











 Marx (2005) Alte 
Meister, Bd. 2, S. 495; 
Marx (2009) 
Wunschbilder, S. 290 





300 x 178 
 











 Marx (2005) Alte 
Meister, Bd. 2, S. 495; 
Marx (2009) 
Wunschbilder, S. 291 
















Dominicus van der  
Heinrich Graf 
von Brühll 
151 x 181 Lwd.   GNM142 Inv. 
Nr. Gm 
1670 
 Schmidt (1921) Brühl 












unbekannt   




82 x 68  
[1 Ar. 2 ½ 
V. x 15 ½ 
V. (82,3 x 
69)] 








befand sich bis 
zum Ende des 









(1981) Ermitage, S. 
70; Babina/Gricaj 
(2008) Flemish 
Painting, S. 327 




84,5 x 69  
[1 Ar. 2 ½ 
V. x 15 ½ 
V. (82,3 x 
69)] 








befand sich bis 
zum Ende des 









(1981) Ermitage, S. 
70; Babina/Gricaj 
(2008) Flemish 
Painting, S. 326 





[1 Ar. 2 ½ 
V. x 15 ½ 
V. (82,3 x 
69)] 
Lwd. 1774: 1594 Verkauft an 
Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage; 1993: 
befand sich bis 
zum Ende des 










Flemish Painting, S. 
326 





[1 Ar. 2 ½ 
V. x 15 ½ 
V. (82,3 x 
69)] 




1768 in die 
Ermitage; 1993: 
befand sich bis 
zum Ende des 
18. Jh.s in der 
Ermitage 





Flemish Painting, S. 
326 
                                                
142 Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg 

























































unbekannt    
Steenwyck, 








34,5 x 46,5  
[17 Zoll x 
18 Zoll (40 
x 42)] 













(1981) Ermitage, S. 
72; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S.123; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
346 
 









[1 Elle 10 
Zoll x 1 
Elle 21 Zoll 
(85 x 106)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 







[2 Ellen 1 
Zoll x 2 
Ellen 17 
Zoll (116 x 
153)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 







[1 Elle 1 
Zoll x 21 
Zoll (59,5 x 
49,5)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 







[1 Elle 1 
Zoll x 21 
Zoll (59,5 x 
49,5)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123 




der Engel  
[Der heilige 
Mauritius] 
82 x 101  
[1 Elle 17 
Zoll x 1 
Elle 18 Zoll 
(97 X 99)] 
Lwd. Stählin: 360 













Recueil de Bruhl, Bl. 
45; Labensky (1838) 
Livret, S. 142; 
Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
138; Vsevolozskaja 
(1982) Ermitage, S. 
292; Vsevolozskaja 
(1984) Ermitage, S. 
247; Stählin (1990) 























unbekannt    










98 x 157  
[1 Elle 17 
Zoll x 2 
Ellen 11 
Zoll (97 x 
139)] 


















Livret, S. 382; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 316; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 107 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 






[9 Zoll x 7 
Zoll (21 x 
16)] 
















Recueil de Bruhl, Bl. 3; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 107; Vrangel’ 
(1913) Iskusstvo, S. 
110, Nr. 401; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 492f. ; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 123 






58 x 83,5  
 














Livret, S. 102; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
163; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 498; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 75; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
376f. 


























Recueil de Bruhl, Bl. 4; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 105; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 493; 
Hanfstaengl (1923) 
Meisterwerke, S: 326; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
76; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2008) 









[6 ½ V x 8 














































kann sich in 
der Ermitage 
befinden 




„Verzeichniß“, S. 123 
 











unbekannt    
 






























131 x 101  
 
Lwd.   Verkauft an 
Katharina II.; 





 Labensky (1838) 
Livret, S. 494; 
Levinson-Lessing 






[Blick auf den 
Garten auf 
dem Wall des 
Grafen Brühl] 
  
[1 Elle 6 
Zoll x 1 
Elle 21 Zoll 
(70,8 x 
106,2)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 125 

















[1 Elle 20 













unbekannt   Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 80, Nr. 
25; Stählin (1990) 














69,5 x 89  
[1 Elle 7 
Zoll x 1 
Elle 15 Zoll 
(73,2 x 
92)] 












Nr. 22, 23; Levinson-
Lessing (1976) 
Ermitage, S. 143; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 125; 
Fomichova (1992) 
Hermitage, S. 315f.; 
Gemin/Pedrocco 
(1993) Tiepolo, S. 116, 
S. 222-224; Suslov 
(1994) Hermitage, Bd. 




Das Reich der 
Flora  
 
71,8 x 88,9  
 













[St. Peter at 




















unbekannt     
Torelli, Stefano Heinrich Graf 
von Brühl  






















and a satyr] 
  
 













67 x 51  
[1 Elle 5 
Zoll x 22 
Zoll)] 





1768 in die 
Ermitage; 1862 










Recueil de Bruhl, Bl. 
44; Labensky (1838) 
Livret, S. 470; 
Antonova (1961) 
Katalog, S. 181; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 125; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 206; 










of the best 




















unbekannt    
 












unbekannt    
                                                
143  M.H. De Young Memorial Museum, San Francisco 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 
 




[1 Elle 9 
Zoll x 2 
Ellen 8 Zoll 
(68,4 x 
132,16)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt Bei Münnich 
Jacob van 



















119 x 172  
[2 Ellen 3 
Zoll x 3 
Ellen 2 Zoll 
(120 x 
173)] 












 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
28; Labensky (1838) 
Livret, S. 180; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
303; Antonova (1961) 
Katalog, S. 30; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 125; Danilova 
(1995) Muzej Puskina, 
S. 250f.  
Vecellio, Tiziano  
[Tizian] 
Auf der Flucht 
nach Ägypten  
[Auf der Flucht 
nach Ägypten] 
206 x 336  
[3 Ellen 16 









1768 in die 
Ermitage; 2. 








(1976) Ermitage, S. 
140; Vsevolozskaja 
(1982) Ermitage, S. 
275; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 125; 
Fomichova (1992) 















[A holy family] 
  
 




unbekannt     
 






[1 Elle 1 
Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(59 x 
63,7)] 




1768 in die 
Ermitage 
 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Recueil, 2. Bd. Bl. 6 
 





[1 Elle 1 
Zoll x 1 
Elle 3 Zoll 
(59 x 
63,7)] 








unbekannt  Nicht 
gesichert 




[A view of the 












































unbekannt     
Verendael, 
Nicolaes van  






93 x 102  
[1 Ar. 4 ½ 
V. x 1 Ar. 5 
½ V. (91,2 
x 95,6)] 




















Livret, S. 364; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 56f.; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
42; Pfäffli (1993) L’age 
d’or, S. 148f.; 
Babina/Gricaj (2008) 













unbekannt     





























[2 Ellen 6 
Zoll x 1 
Elle 9 Zoll 
(127,4 x 
77,9)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 




























[The inside of 








unbekannt     




205 x 345  
[3 Ellen 15 
Zoll x 6 
Ellen 3 Zoll 
(205 x 
347)] 














Livret, S. 202; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
269; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 81; Levinson-
Lessing (1958) 
Ėrmitaž, Bd. 2, S. 47; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
43; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
412 
Vos, Paul de  
[Sneyers] 
Wölfe greifen 




[3 Ellen 15 
Zoll x 6 
Ellen 3 Zoll 
(205 x 
347)] 














Livret, S. 209; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
269; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 80; Levinson-
Lessing (1958) 
Ėrmitaž, Bd. 2, S. 47; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
44; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2005) 
Catalogue, S. 412 






[3 Ellen 15 
Zoll x 6 
Ellen 3 Zoll 
(205 x 
347)] 














Livret, S. 211; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
269f.; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 81; Levinson-
Lessing (1958) 
Ėrmitaž, Bd. 2, S. 47; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
44; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2005) 
Catalogue, S. 412 







[3 Ellen 15 
Zoll x 6 
Ellen 3 Zoll 
(205 x 
347)] 














Livret, S. 214; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
269; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 80; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 44; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2005) 
Catalogue, S. 409 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 




201 x 344  
[3 Ellen 15 
Zoll x 6 
Ellen 3 Zoll 
(205 x 
347)] 














Livret, S. 218; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
270; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 81; Levinson-
Lessing (1958) 
Ėrmitaž, Bd. 2, S. 46; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
43; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2005) 
Catalogue, S. 412f. 






[3 Ellen 15 
Zoll x 6 
Ellen 3 Zoll 
(205 x 
347)] 















Livret, S. 220; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
267; Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
44; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 123; 
Babina/Gricaj (2005) 











































[1 Elle 7 
Zoll x 1 
Elle 18 Zoll 
(73 x 99)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 125 






26 x 37  
[12 Zoll x 
15 Zoll (28 
x 35)] 











 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
35; Antonova (1961) 
Katalog S. 33; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 125; Danilova 
(1995) Muzej Puskina, 
S. 253  




auf der Flucht 
nach Ägypten)  
[Die Heilige 
Familie] 
129 x 97,2  
[2 Ellen 6 
Zoll x 1 
Elle 17 Zoll 
(127 x 96)] 
Lwd. Stählin: 472 
1774: 27 
 
1724 in der 
Sammlung 
Hénin; dann 
Sammlung J. de 
Julienne, Paris; 
von 1754(?)-
1768 Graf Brühl; 
Verkauft an 
Katharina II.; 
1768 in die 
Ermitage; auf 
Auktion verkauft 
(?) von der 2. 
Hälfte 19. Jh. 
bis 1920 im 
Taurischen 
Palais, dann in 
Gatčina, von 




 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
33; Labensky (1838) 
Livret, S. 489f.; 
Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 102, Nr. 
302; Levinson-Lessing 
(1976) Ermitage, S. 
190; Nemilova (1986) 
Hermitage, S. 459f.; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 125 








Träger Inv. Nr. u.ä. Provenienz Standort  Bemerkung Literatur (Auswahl) 






65 x 84,5  
[1 Elle 4 
Zoll x 1 
Elle 10 Zoll 
(66 x 85)] 










 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
34; von Tschudi (1896) 





Ermitage, S. 189; 
Nemilova (1986) 
Hermitage, S. 455f.; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S.125? 
Werff, Adriaen van 
der  







33 x 26  
[14 Zoll x 
11 Zoll (33 
x 25)] 









 Waagen (1864) 
Ermitage, S. 215; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 64; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
119; Gaehtgens 
(1987) Van der Werff, 
S. 357; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 125 
 
[van der Werff] 
  
[Frau, auf der 
Flöte spielend] 
  
[14 Zoll x 
13 Zoll (33 
x 31)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 125 






50 x 37  
 




1862 in RM, 
1924 ins PM 
GMII 
Inv. 309 
 Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 490; 
Senenko (2000) 






[25 Zoll x 
19 Zoll ( 
59 x 45)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 






[25 Zoll x 
19 Zoll ( 
59 x 45)] 





1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126 




191 x 260  
[3 Ellen 13 
Zoll x 4 
Ellen 14 
Zoll (201 x 
260)] 











(1981) Ermitage, S. 
113; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126 









[1 Ar. 10 ¾ 
V. x 2 Ar. 4 
½ V. (119 
x 142,2)] 








 Labensky (1838) 
Livret, S. 110; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
239; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 71; Waagen (1864) 
Ermitage, S. 239; 
Levinson-Lessing 













unbekannt    
Wit, Jacob de  







37,4 x 26,7  
[8 ½ V. x 6 
V. (37,8 x 
26,7)] 





unbekannt   Labensky (1838) 
Livret, S. 455f.; 
Waagen (1864) 
Ermitage, S. 257; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 75f. 
Wit, Jacob de  






37,5 x 26,8  
[8 ½ V. x 6 
V. (37,8 x 
26,7)] 





unbekannt   Labensky (1838) 
Livret, S. 459; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
257; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 75 




















unbekannt    
Wouwerman, Jan Landschaft  
 
55,7 x 45  
 




unbekannt   Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 109 
Wouwerman, Jan Landschaft  
 
55,7 x 45  
 




unbekannt   Somov (1901-1908) 







31 x 40  
[13 Zoll x 
17 Zoll (31 
x 40)] 













Livret, S. 85f; Ermitage 
(1870) Catalogue, S. 
216; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 106; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 112; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 










35,5 x 41,5  
[15 Zoll x 
17 Zoll (35 
x 40)] 













Livret, S. 81; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
217; Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 205f.; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 92f, 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
112; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 









einer Hütte  
[Tränken der 
Pferde] 
46,7 x 35,6  
[20 Zoll x 
15 Zoll (47 
x 35)] 










 Recueil, 2. Band, Bl. 
24; Labensky (1838) 
Livret, S. 84; Ermitage 
(1870) Catalogue, S. 
203f.; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 89f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 111; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 









[Weg durch die 
Berge] 
36x 43,3  
[15 Zoll x 
18 Zoll (35 
x 42)] 











an Katharina II.; 




 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
13; Labensky (1838) 
Livret, S. 76; Ermitage 
(1870) Catalogue, S. 
216; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 106f.; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 111; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 
Wouwerman, Bd. 1, S. 
472f 





















[1 Elle 20 
Zoll x 2 
Ellen 7 Zoll 
(103 x 
130)] 























Livret, S. 82; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
218; Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 209; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 









60 x 54,5  
[1 Elle 2 
Zoll x 23 
Zoll (61 x 
54)] 














(1981) Ermitage, S. 
111; Stählin (1990) 








47 x 69,5  
[20 Zoll x 1 
Elle 5 Zoll 
(47 x 68)] 













Livret, S. 85; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
219; Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 203; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 88f.; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
112; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 








59 x 78  
[1 Elle 1 
Zoll x 1 
Elle 8 Zoll 
(59 x 76)] 






1768 in die 
Ermitage 
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 86; Ermitage 
(1870) Catalogue, S. 
211; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 99f; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126, 
Schumacher (2006) 










37 x 43 
[18 Zoll x 1 
Elle (42 x 
57)] 











 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 9; 
Stählin (1990) 










49 x 41  
[20 Zoll x 
17 Zoll (47 
x 40)] 
 










 Labensky (1838) 
Livret, S. 79; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 99; Levinson-
Lessing (1981) 
Ermitage, S. 112; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 






[Weg durch die 
Berge] 
  
[1 Elle 4 
Zoll x 1 
Elle 10 Zoll 
(66 x 80)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 







[18 Zoll x 
23 Zoll (42 
x 54)] 




1768 in die 
Ermitage 
unbekannt   Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126 


















34,5 x 47  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 





de Tugny, Paris 
1745; Verkauft 
an Katharina II.; 







Katalog, Bd. 2, S. 97; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
111; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 
Wouwerman, Bd. 1, S. 






beim Schmied  
[Retard de 
Chasse] 
34,2 x 40,6  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 





Jacomo de Wit, 
Verkauf 
Antwerpen 15 
Mai 1741, lot 









 Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
10; Schumacher 
(2006) Wouwerman, 





Blick auf die 
Umgebung 
von Harlem  
[unbekannt] 
76 x 67  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 














Livret, S. 83; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
221f.; Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 207f.; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 95; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
111; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 






Blick auf die 
Umgebung 
von Harlem  
[unbekannt] 
75 x 64,5  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 














Ermitage, S. 221; 
Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 216f.; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 107; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, 111; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 







dem Ausritt  
[unbekannt] 
35,5 x 41  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 














Recueil de Bruhl, Bl. 
14; Labensky (1838) 
Livret, S. 84; Ermitage 
(1870) Catalogue, S. 
206; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
93f.; Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
111; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 







der Jagd  
[unbekannt] 
54 x 69  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 







1768 in die 
Ermitage; 
Verkauf Galerie 
von Diemen / 
Ball & Gaupe, 
Berlin 25. / 26. 







Catalogue, S. 214; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 
103f; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 
Wouwerman, Bd. 1, S. 
234f. 















40 x 49,8  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 













unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 80; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
217; Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 203; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 88; 
Schumacher (2006) 








40,7 x 57,4  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 












Ball & Graupe, 
Berlin 23. Juni 
1932  
unbekannt  Nicht 
gesichert 
Labensky (1838) 
Livret, S. 80f.; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
219; Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 202f.; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 88; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 









43 x 57  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 














Recueil de Bruhl, Bl. 
12; Labensky (1838) 
Livret, S. 81; Somov 
(1901-1908) Katalog, 
Bd. 2, S. 91f.; 
Levinson-Lessing 
(1981) Ermitage, S. 
110; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 








41 x 50  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 






1768 in die 
Ermitage; 1862 











Recueil, 2. Band, Bl. 1; 
Labensky (1838) 
Livret, S. 81; Novickij 
(1889) Galereja, S. 
103f. ; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Danilova (1995) Muzej 
Puskina, S. 486; 
Schumacher (2006) 








49,3 x 55,5  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 







1768 in die 










Livret, S. 81f; Waagen 
(1864) Ermitage, S. 
220; Ermitage (1870) 
Catalogue, S. 204; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 90f; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 






Pferde an der 
Tränke  
[unbekannt] 
36 x 41  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 

















10. / 11. Mai 
1932 




Recueil de Bruhl, Bl. 
15; Labensky (1838) 
Livret, S. 82; Ermitage 
(1870) Catalogue, S. 
204; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 89; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 
Wouwerman, Bd. 1, S. 
193 















40 x 32  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 






1768 in die 
Ermitage; 
Verkauf Ball & 
Graupe, Berlin 






Livret, S. 82; Ermitage 
(1870) Catalogue, S. 
206; Somov (1901-
1908) Katalog, Bd. 2, 
S. 93; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 






Halt auf dem 
Spaziergang  
[unbekannt] 
32 x 42  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 







1768 in die 
Ermitage; 
Verkauf Rud. 
Lepke, Berlin 1. 








Catalogue, S. 207; 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 94; 
Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Schumacher (2006) 







einem Rasthof  
[unbekannt] 
27,5 x 27,5  
[ca. 18 Zoll 
x 24 Zoll 
(42 x 57)] 












unbekannt  Nicht 
gesichert  
Heineken (1754) 
Recueil de Bruhl, Bl. 
11; Labensky (1838) 
Livret, S. 86; Stählin 
(1990) „Verzeichniß“, 
S. 126; Schumacher 
(2006) Wouwerman, 





der Höhle  
 
28,4 x 21,3  
 










unbekannt  Nicht 
gesihert 
Somov (1901-1908) 
Katalog, Bd. 2, S. 92; 
Schumacher (2006) 










   Verkauft an 
Katharina II. 
unbekannt   Labensky (1838) 









51 x 58  
 











Kam nicht in 
die Ermitage 
Schumacher (2006) 





Die Hütte des 
Fischers  
 
49,8 x 63  
 




Mr. Marin, Paris 
1790 
unbekannt  Kam nicht in 
die Ermitage 
Schumacher (2006) 







mit Badenden  
 
68 x 104  
 




Graf von Brühl, 
Dresden, mit Dr. 






Kam nicht in 
die Ermitage 
Schumacher (2006) 

































   Verkauft an 
Katharina II. 
unbekannt   Labensky (1838) 







   
 
   Verkauft an 
Katharina II. 
unbekannt   Labensky (1838) 
Livret, S. 77 








































[1 Elle 4 
Zoll x 1 
Elle 20 Zoll 
(66 x 103)] 























[1 Elle 4 
Zoll x 1 
Elle 20 Zoll 
(66 x 103)] 
















(1981) Ermitage, S. 
110; Stählin (1990) 









[1 Elle 4 
Zoll x 1 
Elle 20 Zoll 
(66 x 103)] 









unbekannt   Vrangel’ (1913) 
Iskusstvo, S. 79, Nr. 
10; Stählin (1990) 












   









[2 Ellen 21 



















(1981) Ermitage, S. 
81; Stählin (1990) 
„Verzeichniß“, S. 126; 
Babina/Gricaj (2008) 
Flemish Painting, S. 
434 




unbekannt    
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Die Skulpturen 
Für die folgende Aufstellung der Brühlschen Skulpturen wurde die Liste aus dem „Verzeichniß, derer 
in dem Nachlaß des seel. Herrn Cabinets-Ministre, Grafens von Brühl vorhandenen Antique“ 
genutzt.144 Ihnen wurden die Einträge aus dem Skulptureninventar von 1765 gegenübergestellt.145 Hier 
sind in einem Nachtrag, welcher bis zum 20. Febr. 1769 abgeschlossen worden war, die Brühlschen 
Skulpturen in die kurfürstliche Sammlung aufgenommen worden. Durch die Beschreibungen, welche 
sich zum Teil entsprechen, konnten die Werke häufig eindeutig zugeordnet werden. Dieses 
Verzeichnis wurde mit dem heutigen Bestand der Skulpturensammlung Dresden abgeglichen. Die 
Werke wurden mit Künstler, Titel, Material, den Maßen, dem Standort sowie allen Inventarnummern 
hier angegeben. 
 
Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 











Ein stehend bärthiger 
nackender Mann 
/vielleicht Aesculapius, 
in deßen linken 
ausgestreckten Arm 
eine Schlange 
gewunden / Der Kopf 






Bronze 112,5 x 
64,5 x 
32,5 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 98 Nr. B 1 
Lips. S. 127 Nr. 3 
Hase1 1 / 5 
Hase5 15 / 53 
H2 21 / 78 












Der so genannte 
Rotatore, welcher 















Inv. 1765 Bl. 98 Nr. B 2 
Lips. S. 120 Nr. 22 
Hase1 22 / 92 
Hase5 25 / 92 
H4 155 / 38 
ZV 3611 




















Inv. 1726 Bl. 9 Nr. 79a 
Inv. 1728 Bl. 108 Nr. 79 
Inv. 1765 Bl. 98 Nr. B 3 
Lips. S. 131 / 13 
Hase1 14 / 57 
Hase5 14 / 49 
H4 155 / 39 






























Inv. 1726 Bl. 11 Nr. 103 
Inv. 1728 Bl. 138 Nr. 103 
Inv. 1765 Bl. 103 Nr. B 4 
Hase1 10 / 40 
Hase5 18 / 64 
H4 153 / 8 























Inv. 1726 Bl. 9 Nr. 74 
Inv. 1728 Bl. 137 Nr. 74 
Inv. 1765 Bl. 103 Nr. B 5 
Hase5 26 / 96 
                                                
144  siehe Kap. VI.B.11. 
145  Inventarium über sämtliche im großen Garten befindliche antique und moderne Statuën, Groupen, Busten, Köpfe u.u., 
1765. Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich den Mitarbeitern der Skulpturensammlung, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, insbesondere Astrid Nielsen und Saskia Wetzig für ihre Unterstützung bei meinen Recherchen. 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 









Der nehmliche Raub in 




















Inv. 1765 Bl. 103 Nr. B 6 
Lips. S. 127 Nr. 4 
H4 154 / 18 















2. Hälfte 17. Jh. 












Inv. 1726 Bl. 11 Nr. 104 
Inv. 1728 Bl. 138 Nr. 104 
Inv. 1765 Bl. 103 Nr. B 7 
Lips. S. 143 Nr. 29 
Hase1 21 / 87 
Hase5 24 / 88 
H4 154 / 27 
























Bronze 41,2 x 
48,6 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 103 Nr. B 8 
Lips. S. 143 Nr. 30 
Hase1 21 / 88 
Hase5 11 / 41 
H4 153 / 4 












Diana stehend, mit 
Köcher und Bogen, 
neben ihr ein Hirsch 
Französisch: 
Diana, 17. Jh. 










Inv. 1726 Bl. 14 Nr. 115 
Inv. 1728 Bl. 111 Nr. 115 
Inv. 1765 Bl. 98 Nr. B 9 
Lips. S. 111 Nr. 6 
Hase1 8 / 31 
Hase5 2 / 4 
H4 155 / 34 








Hercules. Zu Füßen 
lieget ein Löwe, der 
Bogen und Helm 
nach Tiziano 
Aspetti: Mars, 
1. Drittel 17. Jh. 








Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 36 
Lips. S. 463 
Hase1 16 / 64 
Hase5 251 / 467 
H4 154 / 26 











Venus sizend, vor ihr 


















Inv. 1726 Bl. 44 Nr. 244 
Inv. 1728 Bl. 140 Nr. 244 
Inv. 1765 Bl. 103 Nr. B 
11 
Lips. S. 130 / 11 
Hase1 14 / 55 
Hase5 13 / 44 
H4 153 / 7 








bärthige Figur, welche 
in Händen etwas 
Gewand /oder eine 
Schleuder/ hält. Ist in 
Beinen zerbrochen, 
dahero von seiner 






, 1. Drittel 17. 
Jh. 










Inv. 1765 Bl. 98, Nr. B 
10 
Lips. S. 119 Nr. 19 
Hase1 14 / 58 
Hase5 22 / 80 
H4 154 / 11 







Ein stehender Fechter, 
hält in der Rechten 
den Degen, und in der 
linken das Schild. Das 
linke Bein ist 
abgebrochen, und 
dahero von der 
metallenen Platte ab. 
Werkstatt 
Giambologna 














Inv. 1765 Bl. 98 Nr. B 12 
Lips. S. 141 Nr. 27 
Hase1 20 / 83 
Hase5 23 / 84 
H2  22 / 83 




















Inv. 1765 Bl. 98 Nr. B 14 
Lips. S. 110 Nr. 3 
Hase1 4 / 14 
Hase5 4 / 14 
H4 155 / 42 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 







Ein Fechter, welcher 
auf dem Schild stehet, 
neben diesem lieget 
der Helm. Er hält in 
der Linken den Degen. 
Michel Anguier: 
Mars 








Inv. 1726 Bl. 10 Nr. 91 
Inv. 1728 Bl. 109 Nr. 91 
Inv. 1765 Bl. 98 Nr. B 15 
Lips. S. 119 Nr. 19 
Hase1 13 / 50  
H4 154 / 12 







Ein anderer, mit 
ausgesperrten Armen, 











Inv. 1765 Bl. 98 Nr. B 16 
Lips. S. 128 Nr. 5 
H4 156 / 52 














Venus mit der 
Schildkröte 









Inv. 1726 Bl. 9 Nr. 78 
Inv. 1728 Bl. 108 Nr. 78 
Inv. 1765 Bl. 98 Nr. B 17 
Lips. S. 113 Nr. 8 
Hase1 21 / 89 
Hase5 24 / 91 
H4 155 / 40 








Juno stehend, hält in 
der linken das 
Gewand, über dem 





Bronze 64,3 x 
24 x 
19,8 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 98. Nr. B 
18 
Lips. S. 131 Nr. 12 
Hase1 14 / 56 
Hase5 5 / 17 
H4 155 / 30 





Venus, in der 
rechten Hand 
eine Schlange 
Leda stehend, hält in 
der Rechten den 
neben ihr stehenden 
Schwan beÿm Halse 
Cornelis van 
Cleve: Leda, 2. 
Hälfte 17. Jh. 
Bronze 63,4 x 
24,1 x 
24,2 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 19 
Lips. S. 110 Nr. 2 
Hase1 4 / 12 
Hase5 4 / 12 
H4 154 / 28 





Venus, in der 
linken Hand 
einen Krebs. 
Venus stehend, auf 






Krebs in der 
Hand) 
















Inv. 1726 Bl. 10 Nr. 89A 
Inv. 1728 Bl. 109 Nr. 89 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 20 
Lips. S. 119 Nr. 21 
Hase1 5 / 17 
Hase5 19 / 66 
H4 155 / 32 
1952.3 







Hercules, welcher den 













  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 103 Nr. B 
21 
Lips. S. 146 Nr. 32 
Hase1 18 / 77 
Hase5 21 / 75 
H4 153 / 5 





Apollo, mit der 
Leÿer. 
Apollo stehend, hält in 








Inv. 1728 Bl. 118 / 197d 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 22 
Lips. S. 110 / 4 
Hase1 8 / 33 
Hase5 9 / 36 
H4 154 / 14 







Venus sizend, welche 
dem dabeÿ stehenden 


















Inv. 1726 Bl. 44 Nr. 243 
Inv. 1728 Bl. 140 Nr. 243 
Inv. 1765 Bl. 103 Nr. B 
23 
Lips. S. 130 Nr. 10 
Hase1 13 / 52 
Hase5 14 / 48 
H4 153 / 3 






mit dem Helm 
neben sich. 
Der jugendliche Mars, 


















Inv. 1726 Bl. 9 Nr. 73A 
Inv. 1728 Bl. 108 Nr. 73 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 24 
Lips. S. 129 Nr. 8 
Hase1 12 / 49 
Hase5 16 / 56 
H4 155 / 44 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 









welcher die Helena 
wegträgt, dreÿ 
Figuren. Unten ander 




















Inv. 1726 Bl. 23 Nr. 194 
Inv. 1728 Bl. 140 Nr. 194 
Inv. 1765 Bl. 183 Nr. B 
25 
Hase5 22 / 82 
H4 153 / 9 
ZV 3609 








Minerva stehend, mit 
Spieß und Schild /ist 





Ende 16. Jh. 
Bronze 61,6 x 
22,1 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 26 
Lips. S. 133 Nr. 19 
Hase1 17 / 68 
Hase5 17 / 60 
H4 154 / 20 






















Inv. 1726 Bl. 8 Nr. 68a 
Inv. 1728 Bl. 107 Nr. 67 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 27 
Lips. S. 122 Nr. 23 
Hase1 17 / 69 
Hase5 16 / 54 
H4 155 / 41 












Ceres stehend, mit 
einem Cornu Copiae, 
und umgekehrter 
Fackel /Am rechten 
Arm ist ein Loch/  
nach Girolamo 
Campagna: 
Pax, Ende 16. 
Jh. 
Bronze 51,7 x 
21,5 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 28 
Lips. S. 132 Nr. 17 
Hase1 16 / 63 
Hase5 16 / 55 
H4 154 / 16 








Marsyas Satyr, an 












Inv. 1728 Bl. 118 / 197c 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 29 
Lips. S. 111 / 5 
Hase1 17 / 73 
Hase5 14 / 51 
H4 154 / 17 





Apollo.  Der Apollo von 








Inv. 1726 Bl. 10 Nr. 90 
Inv. 1728 Bl. 109 Nr. 90 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 30 
Lips. S. 129 / 9 
Hase1 13 / 51 
Hase5 17 / 58 
H4 155 / 45 





Ein Ochse, auf 
einem 
Postament. 
Ein stehender Ochse Susini-
Werkstatt: Stier 
Bronze 22,7 x 
29,9 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1726 Bl. 22 Nr. 179 
oder 180 
Inv. 1728 Bl. 152 Nr. 179 
oder 180 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 31 
Hase5 176 / 423 
ZV 3582 







Ein gehendes Pferd Oberitalien, 
Padua: Pferd, 
um 1500 
Bronze 23,3 x 
26,5 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 32 
Lips. S. 458 
Hase5 253 / 475 
H4 155 / 35 
ZV 3580 









Ein nackender Reuter, 
welcher ein nackendes 
Frauenzimmer 






Bronze 41,5 x 
17,4 x 
41,7 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1726 Bl. 10 Nr. 92 
Inv. 1728 Bl. 137 Nr. 92 
Inv. 1765 Bl. 103 Nr. B 
33 
Hase5 18 / 63 
H4 155 / 33 







der König Carl 
II. von 
Engelland. 











Bronze 63,1 x 
60,1 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 101 Nr. B 
34 
Lips. S. 142 Nr. b  
Hase1 21 / 85 
Hase5 24 / 87 
H4 154 / 24 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 





Ein do noch 
größer. 
Eine größere, das 







Bronze 70,5 x 
73,2 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 101 Nr. B 
35 
Lips. S. 137 Nr. d 
Hase1 18 / 74 
Hase5 25 / 94 
H4 154 / 23 







Ein stehend bärthiger 
nackender Mann, mit 
einem Diadem auf 
dem Kopf, die Rechte 
herunter haltend. 














Inv. 1765 Bl. 98 Nr. B 13 
Lips. S. 131 Nr. 16 
Hase1 16 / 62 
H4 155 / 36 












Ein Satyr und Faunus, 
so eine Weibs-Person 
führen. Auf hölzernem 
Postament 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 104 Nr. B 
37 












Ein Silenus, von einem 
Satyr und Bacchante 
geführet, auf 
hölzernem Postament 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 104 Nr. B 
38 










Die knieende Venus, 
lernet den Cupido den 
Bogen spannen 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 104 Nr. B 
39 













Bronze 16,5 x 
8,7 x 8 
  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 40 
Lips. S. 507 
Hase3 169 / 483 
Hase4 246 / 483 
Hase5 255 / 489 
H2 112 / 417 





Ein an Baum 
gebundener 
Marhyas. 
Ein an Baum 
gebundener Marsyas 
/ist schadhaft und vom 
Baum gebrochen/ 






Inv. 1765 Bl. 99 Nr. 41 






deren der eine 
einen Korb 
und der anere 
ein Paquet 
trägt. 
Zwo Bauern, davon 
einer einen Korb, der 
andere ein Paquet auf 
den Rücken trägt. 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. 42 






deren der eine 
einen Korb 
und der anere 
ein Paquet 
trägt. 
Zwo Bauern, davon 
einer einen Korb, der 
andere ein Paquet auf 
den Rücken trägt. 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. 43 





Dreÿ Satyrs, in 
springenden 
Stellungen. 
Dreÿ tanzende Satyri. 
/stehen auf hözernen 
Postamenten/ 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. 44 





Dreÿ Satyrs, in 
springenden 
Stellungen. 
Dreÿ tanzende Satyri. 
/stehen auf hözernen 
Postamenten/ 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. 45 





Dreÿ Satyrs, in 
springenden 
Stellungen. 
Dreÿ tanzende Satyri. 
/stehen auf hözernen 
Postamenten/ 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. 46 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 









Dreÿ liegende Kinder 
en rélief 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. 47 









Dreÿ liegende Kinder 
en rélief 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. 48 









Dreÿ liegende Kinder 
en rélief 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. 49 








Ein kleiner Kopf, mit 
wenig Haaren, ohne 
Barth, auf hölzernen 
Postament 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 100 Nr. 50 





Ein dergl. der 
Kaÿser 
Caligula. 
Einer detto, vermutlich 
Kaÿser Caligula, auf 
dergl. Postament 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 100 Nr. 51 








|: ist von Bleÿ:| 
Der durch Krankheit 
und Noth abgezehrte 
da-sizende Hiob. Hiob 
ist von Bleÿ, der 





Drittel 16. Jh., 
Guß 2. Hälfte 
17. Jh. 
Blei 70 x 45   Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 99 Nr. B 52 
Lips. S. 123 / 2 
Hase1 10 / 39 
Hase5 13 / 47 
ZV 3628 










davon die eine 
2. Ellen 16. 
Zoll und die 
andere 2. Ell. 
18. Zoll hoch 
Eine Vestalis velata 
stehend, in wolliger 
Kleidung hält in der 
Rechten ein Rauch-










  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 39 Nr. B 53 
Lips. S. 103 / 14 
Hase1 7 Nr. 28 
Hase5 8 / 30 
H4 4 / 25 










davon die eine 
2. Ellen 16. 
Zoll und die 
andere 2. ell. 
18. Zoll hoch] 
Eine nicht 
geschleÿerte stehende 
Römische Priesterin in 
Kleidung, mit etwas 
bloßer Brust, hält in 
der rechten eine 
Schüßel, und in der 
linken Gewand / Ist 
von dunkel weißen 
Alabaster. Beÿde 








  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 39 Nr. B 54 
Lips. S. 101 Nr. 12 
Hase1 7 / 26 
Hase5 7 / 28 
H4 4 / 22 
ZV 3610 











Bogen, 1. Ell. 
19 Zoll hoch. 
Diana stehend, von 
weißen Marbre, mit 
Köchern und Bogen / 
Der Bogen ist 
schadhaft und der 
Mond fehlet. 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 186 Nr. B 
55 











1. Ell. 16. Zoll 
hoch. 
Mercurius stehend, 
von dergleichen, mit 
einem Schafbock 
/:Das Gewand ist 
bestoßen:/  
    unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 186 Nr. B 
56 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 







Ein Faunus mit 
einem Schaf-
Bock, auf den 
Schultern, von 
dergl. Marmor, 
1 ½ Ell. hoch. 
Faunus, stehend, von 
dergleichen mit einem 
Bock auf den 
Schultern. 










Inv. 1765 Bl. 186 Nr. B 
57 












Delphin. 1. Ell. 
14. Z. hoch. 
Venus, stehend, von 
dergleichen, in der 
Linken ein Korb unter 
den Füßen ein 
Delphin. 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 186 Nr. B 
58 








Gigante. 1 1/3 
Ellen hoch. 
Ein stehender 
Hercules, welcher den 
zu Boden geworfenen 
Riesen Cacus mit der 
Keule todt schlagen 





















Inv. 1765 Bl. 48 Nr. B 59 
Lips. S. 98 Nr. 6 
Hase1 5 / 18 
Hase5 5 / 19 
H4 3 / 17 














Marmor. 1. Ell. 
3. Z. hoch 
Eine kleine Buste von 
Marbre, die Mutter 
Gottes lachend, mit 
etwas Schleÿer auf 
dem Kopf, und 
Gewand. /von Lücken/ 




  Inv. 1765 Bl. 86 Nr. B 
123 

























Ein nackend sizend 
Kind, welches 
Waßerblasen /: so zu 
sagen :/ bläset. Hält 
ein Röhrgen und eine 
Schüßel in Händen, 
von weißen Marbre. 
Sizet auf einer 
schwarz und weiß 
melirten marmornen 
Kugel, welche auf 
einem weiß 
marmornen 




















  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 31 Nr. B 61 
Lips. S. 96 
Hase1 3 / 10 
Hase5 4 / 11 
H4 3 / 18 















Eine Buste, das 


















Inv. 1765 Bl. 85 Nr. B 62 
Lips. S. 91 Nr. e 
Hase1 9 / 35 
Hase5 4 / 15 
H4 2 / 6 














Eine, detto des Grafen 
Moritz von Sachsen, 
auf weiß marmornen 





















Inv. 1765 Bl. 85 Nr. B 63 
Lips. S. 132 e 
Hase1 16 / 66 
Hase5 2 / 5 
H4 5 / 36 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 







Ein do ein 
Römisch 
Frauenzimmer, 
der Kopf von 
weißen, das 
Gewand und 
der Fuß von 
farbichten 
Marmor 
Eine Buste eines 
Frauenzimmers. Der 
Kopf ist von weißen, 
die Buste von braunen 
melirten Marmor, auf 
einem Fuß von 
colorirten Marmor. 
        unbek
annt;  
Inv. 1765 Bl. 85 Nr. B 64 















Eine Buste eines 
Frauenzimmer, mit 
einem Haarband und 
Haarzopf, auf einem 
Fuße von weißen 
Marbre. 
weibliche Büste 







  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 202 Nr. B 
65 


















Eine detto, mit Kopf-
Puz, worinnen 
Edelsteine angedeutet, 
auf dergleichen Fuß. 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 202 Nr. B 
66 







Ein do mit 
einer 
Bandschleife 
auf dem Kopf, 
und einem 
Gürtel über die 
Brust, auf 
einem Fuß. 
Eine detto, mit einer 
Band-Schleife, auf 
dem Kopf, Gürtel über 
die Brust, mit Fuß. 




  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1728 Bl. 54 Nr. b (?) 
Inv. 1765 Bl. 202 Nr. B 
67 











auf einem Fuß. 










  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 202 Nr. B 
68 







Ein do mit 
einer Rose auf 
dem Kopf. 
Eine detto, mit einer 
Rose auf dem Kopf. 









  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1728 Bl. 54 / f (?) 
Inv. 1765 Bl. 203 Nr. B 
69 







Ein do mit 
einem Zweig 
auf dem Kopf 
Eine detto mit einem 
Blumenzweig auf dem 
Kopf. Die Blumen sind 
schadhaft. 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 202 Nr. B 
70 







Ein do mit 
einem Stern 
auf dem Kopf 
Eine detto, mit einem 
Stern auf dem Kopf./ 
ohne Fuß/ 
weibliche Büste 






  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 202 Nr. B 
71 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 

















Eine detto, mit 
Schleÿer und Kopf 
Schmuck, worinnen 
Edelsteine angedeutet 
sind. Die Nase und 
Gewand sind 
bestoßen 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 202 Nr. B 
72 

















Eine detto, mit hoher 
Diadema und 
Haarlocken.  










Inv. 1765 Bl. 202 Nr. B 
73 














Eine detto, das 
Gewand ist über den 
Kopf geleget, auf 
schwaz marmornen 
Fuß 






Inv. 1765 Bl. 202 Nr. B 
74 














Eine Manns Buste, mit 















Inv. 1765 Bl. 203 Nr. B 
75 










Eine Buste des 













Inv. 1765 Bl. 203 Nr. B 
76 













Ein bloßer Kopf mit 
Hals des Cicero, nach 
dem antiquen, vom 
jüngern Coudray, auf 
einem Fuß von Giallo 




















Inv. 1765 Bl. 85 Nr. B 77 
Lips. S. 202 Nr. c 
Hase1 41 / 154 
Hase5 53 / 158 
H4 5 / 35 














Ein unbekannter Kopf 
mit wenig Haaren, 
ohne Barth, von rothen 
Porphÿr. Die Brust mit 
Gewand ist von gräul. 
weißen Marmor 
     unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 86 Nr. B 78 















Zwo Stück, die Ober- 
und Unter-Theile von 
weissen, das Mittel mit 
roth melirten Marbre 
belegt. Sind beÿde 
bestoßen. 
     unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 159 Nr. B 
109 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 















[Zwo Stück, die Ober- 
und Unter-Theile von 
weißen, das Mittel mit 
roth melirten Marbre 
belegt. Sind beÿde 
bestoßen.] 
     unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 159 Nr. B 
110 
 















Zwo dergleichen      unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 159 Nr. B 
111 















[Zwo dergleichen]      unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 159 Nr. B 
112 

















     unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 159 Nr. B 
113 

















     unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 159 Nr. B 
114 

















        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 159 Nr. B 
115 

















        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 159 Nr. B 
116 

















        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 159 Nr. B 
117 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 

















        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 159 Nr. B 
118 












Eine große ovale 
länglichte 
muschelförmige hohle 
Vase, nebst Deckel, 
von gelblichten 
orientalischen 
Alabastre, auf einem 
viereckichten Fuß von 
grauen Marbre. Der 















Inv. 1765 Bl. 112 Nr. B 
82 
Lips. S. 298 
Hase1 86 / 295 













und weiß, zu 
[…] 
Zwo hohle, ohne 
Deckeln, von weißen 
Marbre, mit bas réliefs 
an Bäuchen, welche 
einen Waßeraufzug 
des Neptunus und der 
Venus, auf der einen, 
so wie auf der andern 
den Raptum Europae 
fürstellen. Statt den 
Handhaben siehet 
man See-Böcke, 
Pferde, Delphine und 
Ochsen. An einem 















Inv. 1726 Bl. 29 Nr. 227 
B 
Inv. 1728 Bl. 102 Nr. 227 
Inv. 1765 Bl. 113 Nr. B 
84 
Lips. S. 512 













und weiß, zu 
[…]] 
[Zwo hohle, ohne 
Deckeln, von weißen 
Marbre, mit bas réliefs 
an Bäuchen, welche 
einen Waßeraufzug 
des Neptunus und der 
Venus, auf der einen, 
so wie auf der andern 
den Raptum Europae 
fürstellen. Statt den 
Handhaben siehet 
man See-Böcke, 
Pferde, Delphine und 
Ochsen. An einem 
Ochsen fehlet ein 
Horn.] 











Inv. 1726 Bl. 29 Nr. 228 
B 
Inv. 1728 Bl. 102 Nr. 228 
Inv. 1765 Bl. 113 Nr. B 
83 
Lips. S. 511 


















Zwo hohe runde hohle, 
mit Deckeln, von 
rothen Porphÿr, statt 
der Handhaben sind 
sizende Thiere mit 














Inv. 1726 Bl. 42 Nr. 232 
A,2 
Inv. 1728 Bl. 156 Nr. 
232,2 
Inv. 1765 Bl. 112 Nr. B 
85 
Lips. S. 231 
Hase1 54 / 200 
Hase5 70 / 205 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 


















[Zwo hohe runde 
hohle, mit Deckeln, 
von rothen Porphÿr, 
statt der Handhaben 
sind sizende Thiere 














Inv. 1726 Bl. 42 Nr. 232 
A,4 
Inv. 1728 Bl. 156 Nr. 
232,4 
Inv. 1765 Bl. 112 Nr. B 
86 
Lips. S. 234 
Hase1 55 / 204 
Hase5 71 / 209 







Zwo runde bäuchichte 







  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 112 Nr. B 
87 
Lips. S. 298 
Hase1 86 / 294 
Hase5 109 / 298 







[Zwo runde bäuchichte 







  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 112 Nr. B 
88  
Lips. S. 310 
Hase1 91 / 311 
Hase5 115 / 314 









Eine länglicht runde 
porphÿrne hohle 
antique mit Deckel von 
rothen Porphÿr, statt 
der Handhaben sind 
Ringe en rélief daran. 
        unbek
annt  
Inv. 1765 Bl. 112 Nr. B 
89 
116  III. An Vasen 
und Urnen 
Nr. 6 





Eine große ovale 
windschiefe antique, 
nicht ausgehohlte, von 
nämlichen Porphÿr. Ist 
in der Mitte zerbrochen 
und 
zusammengekittet. 
Stehet auf einem roth 
marmornen Fuß, 
darunter eine Platte 
rother Marbre, 
darunter eine Platte 


























Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
90 
Lips. S. 361 
Hase1 115 / 381 
Hase5 146 / 382 
117  III. An Vasen 
und Urnen 
Nr. 7 




Zwo ovale hohle 
muschelförmige von 















Inv. 1726 Bl. 42 Nr. 232 
A,1 
Inv. 1728 Bl. 156 Nr. 
232,1 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
91 
Hase1 46 / 173 
Hase5 60 / 178 
118  III. An Vasen 
und Urnen 
Nr. 7 




[Zwo ovale hohle 
muschelförmige von 















Inv. 1726 Bl. 42 Nr. 232 
A5 
Inv. 1728 Bl. 156 Nr. 
232,5 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
92 
Hase1 46 / 176 
Hase5 60 / 181 












antiquer Keßel, von 
















Inv. 1726 Bl. 43 Nr. 233 
A 
Inv. 1728 Bl. 158 Nr. 233 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
93 
Lips. S. 372 
Hase1 118 / 392 
H4 120 / 265 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 









Eine runde niedrige 
hohle Vase von rothen 
Porphÿr, mit 
Handhaben und 
Deckeln ohne Knopf 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
94 
121  III. An Vasen 
und Urnen 
Nr. 10 























Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
95 
Lips. S. 373 
Hase1 119 / 394 
Hase5 150 / 393 












Zwo ovale niedrige 
Vasen, von rötlhich 
weiß melirten Marbre 
mit Deckeln / Der eine 
Deckel ist zerbrochen 
und gekittet, ein Fuß 
bestoßen und die 
Knöpfe von Deckeln 
ab. 












Inv. 1765 Bl. 113 Nr. B 
96 
Lips. S. 187 
Hase1 33 / 130 
Hase5 39 / 133 












[Zwo ovale niedrige 
Vasen, von röthlich 
weiß melirten Marbre 
mit Deckeln / Der eine 
Deckel ist zerbrochen 
und gekittet, ein Fuß 
bestoßen und die 
Knöpfe von Deckeln 
ab.] 














Inv. 1765 Bl. 113 Nr. B 
97 
Lips. S. 191 
Hase1 35 / 139 
Hase5 42 / 143 






mit Köpfen zu 
Handhaben, 
und Deckeln, 





von weißen Alabastre / 
Sind zerbrochen, auch 
fehlen Stückgen von 









  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
105 






mit Köpfen zu 
Handhaben, 
und Deckeln, 













  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
106 










Zwo runde hohle 
Vasen, ohne Deckeln, 
mit Henkeln von 
gelblichten weißlicht 
melirten Marbre. Sind 
beschädigt. /.  















Inv. 1765 Bl. 113 Nr. B 
100 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 










[Zwo runde hohle 
Vasen, ohne Deckeln, 
mit Henkeln von 
gelblichten weißlicht 
melirten Marbre. Sind 
beschädigt.] 















Inv. 1765 Bl. 113 Nr. B 
101 
128  III. An Vasen 
und Urnen 
Nr. 14 
Eine Urne, von 
Alabaster. 
Eine antique hohle 
runde bäuchlchte Urne 
ohne Deckel, von 
orientalischen 
weißlichten Alabastre 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
102 







Zwo runde hohe 













  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1726 Bl. 50 Nr. 
256A 
Inv. 1728 Bl. 6 Nr. 256 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
107 
Lips. S. 257 
Hase1 69 / 244 
Hase5 88 / 252 







[Zwo runde hohe 













  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1726 Bl. 50 Nr.256A 
Inv. 1728 Bl. 6 Nr. 256 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
108 
Lips. S. 256 
Hase1 73 / 260 
Hase5 93 / 268 







Zwo runde sehr 
beschädigte hohle 
Vasen von weißen 
Alabastre mit Henkeln 
ohne Deckeln / Sind 
sehr zerbochen 
        unbek
annt  
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
103 







[Zwo runde sehr 
beschädigte hohle 
Vasen von weißen 
Alabastre mit Henkeln 
ohne Deckeln / Sind 
sehr zerbochen] 
          Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
104 






Zwo etwas hohe runde 
mit Deckeln, und 
runden Füßen, auch 















Inv. 1728 Bl. 103 Nr. 376 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
98 
Lips. S. 337 
Hase1 102 / 344 






[Zwo etwas hohe 
runde mit Deckeln, 
und runden Füßen, 
auch statt der 
Handhaben Frazen-










Inv. 1728 Bl. 103 Nr. 377 
Inv. 1765 Bl. 112a Nr. B 
99 
Lips. S. 350 
Hase1 107 / 360 
135      Eine kleine weibliche 
Buste, mit hohen 











  Skulp. 
Slg. 
Inv. 1765 Bl. 86 Nr. B 
79 
ZV 3616 
136      Ein detto mit Schleÿer 
auf dem Kopf 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 86 Nr. B 80 
137      Eine sehr kleine Buste, 
ein Portrait des 
Kaÿsers Mathias, von 
nehmlichen Alabstre. 
/Der Kopf ist bestoßen/ 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 86 Nr. B 81 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 
138      Eine kleine Buste von 
Marbre, die Mutter 
Gottes lachend, mit 
etwas Schleÿer auf 
dem Kopf, und 
Gewand. /von Lücken/ 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 86 Nr. B 
123 
139      Ein hohes detto, ein 
Kopf der Maria mit 
Schleÿer, welcher vom 
Kopf an den Hals 
herunter hanget. 
        unbek
annt  
Inv. 1765 Bl. 110 Nr. B 
128 
140      Ein länglicht 
viereckichtes Bas 
Rélief von weissen 
Marbre, hierauf sizet 
eine nackende Waßer-
Nymphe, welche in 
ihrer Linken ein Ruder 
hält, vor ihr sizet auf 
einer umgelegten 
Vase, aus welcher 
Waßer läufft ein 
Knabe, vermuthlich 
der Zephyrus, welcher 
geflügelt und nackend 
mit seiner linken der 
Nymphe eine 
Weintraube reichet, 
und mit der Rechten 
an seinen voll Wind 
aufgeblasenen Mund 
greiffet. Hinter diesem 
liegt auf einem Berg 
en prospect ein 
Gebäude mit 
Thürmen. Unten am 
Felsen, worauf die 
Nymphe sizet, lieset 
man den 
eingehauenen 
Nahmen des Meisters 
also: L. MATHIELLE. 
         unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 110 Nr. B 
124 
141      Zwo achteckichte 
Würfel, von gelben 
Marmor 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 B 119 
142      [Zwo achteckichte 
Würfel, von gelben 
Marmor] 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 B 119 
143    Einer, unten Marbre 
oben Verde antico 
    unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 B 120 
144    Zwo, oben rother 
Porphyr, unten mit 
Verde antico beleget. 
Es fehlen Stückchen 
vom Verde 
    unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 B 121 
145    [Zwo, oben rother 
Porphyr, unten mit 
Verde antico beleget. 
Es fehlen Stückchen 
vom Verde] 
    unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 B 121 
146    Zwo von grau-
röthlichten Marmo 
africano 
    unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 B 122 
147    [Zwo von grau-
röthlichten Marmo 
africano] 
    unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 B 122 
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Skulp. Brühl (Loc. 895/13 Skulpturensammlung, Dresden 
Nr. Kap. Nr. Titel Inventar 1765 Künstler: Titel Material Masse  Weiteres Stand
ort 
Inventare 
148    Vier Stück Postamente 
mit verschiedenen 
Marbres belegt /:Es 
fehlen hier und da 
Stückchen auch 
hinten:/ 
    unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 
149    [Vier Stück 
Postamente mit 
verschiedenen 
Marbres belegt /:Es 
fehlen hier und da 
Stückchen auch 
hinten:/] 
    unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 
150    [Vier Stück 
Postamente mit 
verschiedenen 
Marbres belegt /:Es 
fehlen hier und da 
Stückchen auch 
hinten:/] 
    unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 
151      [Vier Stück 
Postamente mit 
verschiedenen 
Marbres belegt /:Es 
fehlen hier und da 
Stückchen auch 
hinten:/] 
        unbek
annt 
Inv. 1765 Bl. 157 
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Die Kunstsachen des Naturalienkabinetts 
Zwar hat sich auch ein „Verzeichnis, derer beÿ dem gräfl. Brühlischen Naturalien-Cabient 
vorhandenen Kunst- und andern Sachen“ als Beilage zu einem Bericht vom 25. Juni 1768 erhalten.146 
Dabei wurden die Einträge aus dem Nachlassverzeichnis fast wortgleich übernommen, welches für 
diese Aufstellung des Brühlschen Naturalienkabinetts genutzt wurde. Eventuelle Abweichungen 
wurden in der Spalte „Weiteres“ notiert. Die Werke des Nachlassverzeichnisses fanden sich in 
verschiedenen Inventaren der kurfürstlichen Sammlungen.147 Die entsprechenden Einträge wurden in 
der Spalte „Inventare“ notiert. Falls sich der heutige Standort ermitteln ließ wurden Künstler, Titel, 
Maße, Standort und Inventarnummern angegeben. 
 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An aus Meßing 
und Kupffer 
gemachten 
Stücken / 1 
7860 Ein148 Hund, 
der sich flöht 
     Gelangte 1768 in die 
Skulpturensammlung; 
Im Grünen Gewölbe 
zwei Hunde (IX 3; IX 
17) 
GG149  Inv. 1765 Bl. 149 
B 130: Ein 
sizender Hund, 
welcher sich mit 
der linken Pfote 
am Ohr krazet 
An aus Meßing 
und Kupffer 
gemachten 
Stücken / 2 





      Gelangte 1768 in die 
Skulpturensammlung  
unbekannt  Inv. 1765 Bl. 149 







im Boden ist ein 
See-Pferd en 
rélief zu sehen 
An aus Meßing 
und Kupffer 
gemachten 
Stücken / 3 
7862 Eines Ruß. 
Heil. Bildniß, 
aus Messing 
        unbekannt     
An aus Meßing 
und Kupffer 
gemachten 
Stücken / 4 











Bronze 15,8 x 
14,8 x 
5,2 
Sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.); 




ZV 3557  Inv. 1765 Bl. 149 
Nr. B 132: Eine 
Lampe, zu dreÿ 
Dochten, auf 
diesen stehet 
statt des Griffs 
eine kleine Figur 
eines nackenden 
Jupiters, mit 
dem Bliz in der 
Rechten. Alles 
von Bronze. Der 
Fuß ist von Bleÿ 
An aus Meßing 
und Kupffer 
gemachten 





        unbekannt     
                                                
146  SächsHStA, 10026 Geheimes Kabinett, Loc. 895/13, fol. 240r-248v. 
147  Ich danke an dieser Stelle ganz herzlich den Mitarbeitern des Grünen Gewölbes, hier vor allem Jutta Kappel und 
Martina Minning für die Bereitstellung zahlreicher Informationen und Recherchehilfen. 
148  fol. 844v. 
149  Grünes Gewölbe, Dresden. 
150  fol. 845r. 
151  Skulpturensammlung, Dresden. 
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Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An von Stein 
gemachten 






von G. Lücke 
      Sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.) 
unbekannt     
An von Stein 
gemachten 
Stücken / 2 
7866 Der Kaÿser 
Leopoldus aus 
Agat 
        unbekannt     
An von Stein 
gemachten 
Stücken / 3 







        unbekannt     
An von Stein 
gemachten 





















] woran154 sich 





Raute und 2. 
Rubine |vor 
beÿde|  
       GG.  V 456; V 
457 
  
                                                
152  fol. 845v. 
153  fol. 846r. 
154  fol. 846v. 
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Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An von Stein 
gemachten 
Stücken / 5 















Leplat 1724 aus Italien 
mitgebracht; sollte an 
die Gallerie des 
Antiques (Loc. 895/13, 
fol. 264r.); gelangte 
1768 in die 
Skulpturensammlung  








ZV 3328  
Inv. 1765, Bl 110 















An von Stein 
gemachten 
Stücken / 6 












      Sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.); 




 Inv. 1765 Bl. 110 
Nr. B 127: Ein 
Kopf en rélief 




von der rechten 
Gesichts-Seite, 




An von Stein 
gemachten 
Stücken / 7 







      Gelangte 1768 in die 
Skulpturensammlung  
unbekannt  Inv. 1765 Bl. 110 




das Portrait des 
hochseel. 
Königs Augusti 
III. en buste, von 
der linken 
Gesichts-Seite 
An von Stein 
gemachten 
Stücken / 8 
7872 Sechs Stück 
Landschaften, 




              
An von Stein 
gemachten 








              
An von Stein 
gemachten 
Stücken / 10 




              
                                                
155  fol. 847r. 
156  fol. 847v. 
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Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An von Stein 
gemachten 
Stücken / 11 













Leplat 1724 aus Italien 
mitgebracht; sollte an 
die Gallerie des 
Antiques (Loc. 895/13, 
fol. 264r.); gelangte 
1768 in die 
Skulpturensammlung  










ZV 3327  
Inv. 1765 Bl. 110 
Nr. B 126: Ein 
rundes detto des 
Kaÿsers 
Claudius Kopf, 






An von Stein 
gemachten 
Stücken / 12 






      Sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.) 
      
An von Stein 
gemachten 













            









              
An von Glaß 
gemachten 
Sachen / 1 
7879 Johann159 
George, der 




           
An von Glaß 
gemachten 
Sachen / 2 







              
An von Glaß 
gemachten 
Sachen / 3 
7881 Sechs und 
Neuntzig Stück 
Basten 
              
An von Glaß 
gemachten 




       
An von Glaß 
gemachten 
Sachen / 5 
7883 Eine Rose und 
eine Tulipane 
           
                                                
157  fol. 848r. 
158  fol. 849r. 
159  fol. 849v. 
160  fol. 850r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
159 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An aus Wachs 
gemachten 










      Inv. 1741, S. 







An aus Wachs 
gemachten 
Sachen / 2 




in zweÿ dergl. 
Rahmen 
           Inv. 1741, S. 
650, Nr. 83: zwei 
dergl. ... 
An aus Wachs 
gemachten 
Sachen / 3 
7886 Agrippina162, 
auf Glas, in 
Rahmen 
gefaßt 
           Inv. 1741, S. 
651, Nr. 89.: Ein 
... Kopf auf 
einem 
Postamente 
An aus Wachs 
gemachten 
Sachen / 4 






            
An aus Wachs 
gemachten 
Sachen / 5 




           Inv. 1741, S. 
651, Nr. 90: Die 
Bildnisse der 12 
... Kaiser (?) .... 
An aus Wachs 
gemachten 
Sachen / 6 
7889 Benedictus163 
XIII. in einer 
höltzernen 
Capsul 
           Inv. 1741, S. 




An aus Wachs 
gemachten 
Sachen / 7 
7890 Die Mutter 
Maria mit dem 
Christ Kinde 
           Inv. 1741, S. 
650, Nr. 85: Eine 
heilige Familie /: 
Maria:/ in dergl. 
... 
An Sachen von 
verschiedener 
Art / 1 







              
                                                
161  fol. 850v. 
162  fol. 851r. 
163  fol. 851v. 
164  fol. 852r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
160 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An 
verschiedenen 
Kunst- u. andern 
Sachen nach 
einem Catalogo, 
und zwar aus 
Silber gemachte 
Stücken / 1 
7912 a) Alexander165 









die Pallas zu 
Pferde auf 
dergleichen 
Fuße, nebst 2. 
Kriegs Gefan- 
[Seitenwechsel






              
An 
verschiedenen 
Kunst- u. andern 
Sachen nach 
einem Catalogo, 
und zwar aus 
Silber gemachte 
Stücken / 2 





              
An von Stahl 
gemachten 
Stücken / 1 
7914 Das167 Brust 





      „von dem Engelländer 
Smart verfertiget“ 
(895/13 fol. 242r); 
zunächst zur 
Kunstkammer, an das 
Antiken Cabinet 
abgegeben 
   Inv. 1741, S. 
682, Nr. 11: 
Zwei Medaillons 
von Stahl, König 
August III. mit 
seiner Gemahlin. 
An von Stahl 
gemachten 
Stücken / 2 
7915 Eben dieses 
Brust-Bild, 
kleiner 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, an das 
Antiken Cabinet 
abgegeben 
   Inv. 1741, S. 
682, Nr. 15: Ein 
kleines rundes 
Medaillon mit d. 
König von 
Pohlen. 
An von Stahl 
gemachten 
Stücken / 3 





      Zunächst zur 
Kunstkammer, an das 
Antiken Cabinet 
abgegeben 
   [Inv. 1741, S. 
682, Nr. 11: 
Zwei Medaillons 
von Stahl, König 
August III. mit 
seiner 
Gemahlin.] 
An von Stahl 
gemachten 





      Zunächst zur 
Kunstkammer, an das 
Antiken Cabinet 
abgegeben 
   Inv. 1741, S. 
682, Nr. 13: Ein 
kleines rundes 
Medailllon von 
Stahl mit einem 
Centaur. 
                                                
165  fol. 856v. 
166 fol. 857r. 
167  fol. 857v. 
168  fol. 858r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
161 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An von Stahl 
gemachten 
Stücken / 5 
7918 Eine Bataille 
zwischen der 
Reitereÿ 
      Sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.); 
zunächst zur 
Kunstkammer, am das 
Antiken Cabinet 
abgegeben 
   Inv. 1741, S. 
682, Nr. 14: Ein 
längl. Medaillon 
von Stahl worauf 
ein Gefecht. 
An von Stahl 
gemachten 
Stücken / 6 











      Zunächst zur 
Kunstkammer, in die 
Rüstkammer 
abgegeben 
   Inv. 1741, S. 








(?).; Ein kleiner 
dergl. mit 2. 
Schlüßeln. 
An von Stahl 
gemachten 
Stücken / 7 
7920 Ein Historien 
Stück 
      „von Smart verfertiget“ 
(895/13 fol. 242r); 
Sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.); 
zunächst zur 
Kunstkammer, am das 
Antiken-Cabinet 
abgegeben 
   Inv. 1741, S. 








An von Stahl 
gemachten 
Stücken / 8 
7921 Das Brust Bild 




              
An emaillirten 
Stücken / 1 
7922 Eine170 große 
runde Platte, 





















  GG. III 23 Inv. 1733 
(Nachtrag), S. 
74, Nr. 142: Eine 
große runde 
Platte, emaillirt, 
auf welcher ein 
Gastmahl 





Stücken / 2 








] 2.171 Weiber 



























mit 976 Stück 
Böhmischen Granaten 
(895/13 fol. 242v) 
GG. III 30 Inv. 1733 
(Nachtrag), S. 
74, Nr. 143: Eine 
Schüßel, 
emaillirt, in 
derselben ist die 
Entscheidung 
des Streits der 2. 










besetzt, ruht auf 
4. Kugeln – 
Schadhaft. 
                                                
169  fol. 858v. 
170  fol. 859r. 
171  fol. 859v. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
162 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An emaillirten 
Stücken / 3 
7924 Faustina, 











Uscor, alle vier 
[Seitenwechsel






















  GG. III 19 Inv. 1733 
(Nachtrag) S. 
74, Nr. 144: 
Faustina, 





Aug. Imp. und 
Cornelia Caji 
Caesaris uxor. 





Stücken / [3] 
[7924] [Faustina, 


































  GG. III 20 Inv. 1733 
(Nachtrag) S. 
74, Nr. 144: 
Faustina, 





Aug. Imp. und 
Cornelia Caji 
Caesaris uxor. 





Stücken / [3] 
[7924] [Faustina, 

































  GG. III 21 Inv. 1733 
(Nachtrag), S. 
74, Nr. 144: 
Faustina, 





Aug. Imp. und 
Cornelia Caji 
Caesaris uxor. 





Stücken / [3] 
[7924] [Faustina, 

































  GG. III 22 Inv. 1733 
(Nachtrag), S. 
74, Nr. 144: 
Faustina, 





Aug. Imp. und 
Cornelia Caji 
Caesaris uxor. 




                                                
172  fol. 860r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
163 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An emaillirten 
Stücken / 4 























  GG. III 6 Inv. 1733 
(Nachtrag), S. 
74, Nr. 145: Ein 
emaillirter Krug, 
auf welchem ein 
Jagd-Aufzug der 





Stücken / 5 















  GG. III 29 Inv. 1733 
(Nachtrag), S. 































  GG. III 48 Inv. 1733 
(Nachtrag), S. 





Stücken / 7 
7928 Eine Schüßel, 
auf welcher 







Tantze um das 
güldene Kalb 
antrifft, 











Email H: 10  
Ø: 
24,6 
|schadh.| (Loc. 895/13, 
fol. 243r.) 
GG. III 7 Inv. 1733 
(Nachtrag), S. 
76, Nr. 148: Ein 
detto Schüßel, 
auf welcher 
Moses mit den 
Gesetztafeln 
vom berge 
kömmt und die 
Kinder Israel 





















  GG. III 41 Inv. 1733 
(Nachtrag), S. 






                                                
173  fol. 860v. 
174  fol. 861r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
164 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 1 
7930 Ein Menschen 
Gerippe, 
ziemlich groß, 
so auf rothen 
blumigten 









Von außen ist 
der Sarg mit 
Zinn beleget 





der Seite ist 
eine Schlange, 
die einen Apfel 
mit dem Blatte 
im Munde hält, 























  Nebst einem 
Postament von Holz 
und auf Marmorart 
laquirt (Loc. 895/13, 
fol. 243r.); zunächst 
zur Kunstkammer, am 
6. Juli 1832 zum 
Grünen Gewölbe 
abgegeben 
GG. II 451  Inv. 1741, S. 




von Elfenbein in 














Stücken / 2 













Stücken / 3 












































17 |:Venus auf einem 
Delphin:| (Loc. 895/13, 
fol. 243v.) 




Stücken / 5 










  GG.  II 269z   
                                                
175  fol. 862r. 
176  fol. 862v. 
177  fol. 863r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
165 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 6 
7935 Der Frühling, 

























Stücken / 7 
7936 Der Sommer, 




















Stücken / 8 
7937 Der Herbst, 




















Stücken / 9 






























Stücken / 11 
7940 Einer 
dergleichen 




Stücken / 12 
7941 Ein Bettler auf 

























Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. VI 173 o Inv. 1741, S. 
836, Nr. 153: Ein 





                                                
178  fol. 863v. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
166 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 13 












































Stücken / 15 
7944 Ein Scheeren 
Schleiffer 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
  VI 172 u Inv. 1741, S. 
842, Nr. 178: Ein 




Stücken / 16 
7945 Ein Galanterie-
Händler 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
   Inv. 1741, S. 
842, Nr. 175: Ein 
Tablettkrämer 5 




Stücken / 17 
7946 Ein180 Schuster Deutsch: 
Schuhmache












Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. VI 173 u Inv. 1741, S. 
842, Nr. 177: Ein 





Stücken / 18 
7947 Eine 
holländische 






















  GG.  VI 172 
w  
Inv. 1741, S. 








Stücken / 19 
7948 Eine 
holländische 
Frau, so auf 
einem Stuhl 
sizt, u. 





hinter ihr sizt 
eine aus Holtz 
geschnizte 
Maus; der Fuß 





















Kunstkammer, am 6. 




VI 177  Inv. 1741, S. 
838, Nr. 160 : 
Eine alte Frau 
auf einem Stuhle 
sitzend, vor sich 
ein 
Postamentchen 
mit einer blau 
email: Kugel mit 
zwei kleinen 










                                                
179  fol. 864r. 
180  fol. 864v. 
181  fol. 865r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
167 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 20 
7949 Ein Männgen, 










Stücken / 21 
7950 Zweÿ Römer, 

































Stücken / 22 

































Stücken / 23 
7952 Ein Fuhrmann, 




























Sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.); 
zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 40 Inv. 1741, S. 
840, Nr. 172: 
Eine Gruppe, ein 
Schäfer mit dem 
Hunde und 1. 
Leiermann sich 








Stücken / 24 




















Sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.); 
zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 426 Inv. 1741, S. 




von Holz, 10. 
Zoll hoch mit 
Glas- und 
Silberverzierung, 
die Diana Paris 
Apoll u. Venus. 
                                                
182  fol. 865v. 
183  fol. 866r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
168 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 25 



















Sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.); 
zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 425 Inv. 1741, S. 




von Holz, 10. 
Zoll hoch mit 
Glas- und 
Silberverzierung, 
die Diana Paris 




Stücken / 26 
7955 Der184 Jupiter 




























Stücken / 27 














von dem alten Lucken. 
|von Balthasar| (Loc. 
895/13, fol. 244v.); 
sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.) 




Stücken / 28 
7957 Hercules der 







n Figuren v. 
Melchior 
Bartheln 
      Sollte an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.) 




Stücken / 29 









des Paris auf 
Holzsockel, 












Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 1 Inv. 1741, S. 




von Holz, 10. 
Zoll hoch mit 
Glas- und 
Silberverzierung, 
die Diana Paris 




Stücken / 30 





















Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 2 Inv. 1741, S. 




von Holz, 10. 
Zoll hoch mit 
Glas- und 
Silberverzierung, 
die Diana Paris 
Apoll u. Venus. 
                                                
184  fol. 866v. 
185  fol. 867r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
169 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 31 



























Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
von G. Lücken (Loc. 
891/13, fol. 244v.) 
GG. II 138 Inv. 1741, S. 
836, Nr. 155: Ein 
Scaramusohl 4 































Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
von Lücken (Loc. 
891/13, fol. 244v.) 
GG. II 139 Inv. 1741, S. 










































ins Grüne Gewölbe; 
von Lücken (Loc. 
891/13, fol. 244v.) 




Stücken / 34 
7963 Das187 Haupt 
























ins Grüne Gewölbe; 
von Lücken (Loc. 
891/13, fol. 244v.) 




Stücken / 35 
























ins Grüne Gewölbe; 
von G. Lücken (Loc. 
891/13, fol. 245r.) 




Stücken / 36 



















Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
von Lücken (Loc. 
891/13, fol. 245r.) 
GG. II 229 Inv. 1741, S. 
836, Nr. 152: 
[Ein Bruststück 
ein weinender 
Knabe, } 5. Zoll 
hoch in dergl. 
Rahmen] Ein 
dergl. Mädchen 
                                                
186  fol. 867v. 
187  fol. 868r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
170 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 37 














Sollten an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.); v. 
Mich. Angelo (Loc. 
891/13, fol. 245r.) 

























Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
von G. Lücken (Loc. 
891/13, fol. 245r.) 
GG. II 227 Inv. 1741, S. 
836, Nr. 151: Ein 
Bruststück ein 
weinender 
Knabe, } 5. Zoll 





Stücken / 39 









Stücken / 40 
















Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
von G. Lücken (Loc. 
891/13, fol. 245r.) 
GG. II 140 Inv. 1741, S. 
836, Nr. 150: 
Eine Lucretia, 
Brustsück, ein 







Stücken / 41 





Fuß ist mit 
verschiedenen 
Steinen besezt 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
1840 verkauft 
unbekannt   Inv. 1741, S. 
842, Nr. 179: 
Eine fürstliche 













Stücken / 42 
7971 Das189 Brust 
Bild, weÿl. Ihro 
Königl. Mait. In 
Pohlen Augusti 











10,6 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
von G. Lücken (Loc. 
891/13, fol. 245r.) 
GG. VI 173 r Inv. 1741, S. 
838, Nr. 159: 
kleine Büsten 
König August II. 






Stücken / 43 
7972 Das Brust Bild 
Friederici 











10,7 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
von G. Lücken (Loc. 
891/13, fol. 245r.) 
GG. VI 173 s Inv. 1741, S. 
838, Nr. 159: 
kleine Büsten 
König August II. 
u. III. auf 
schwarzen 
Postamentchen. 
                                                
188  fol. 868v. 
189  fol. 869r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
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Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 44 
7973 Ein flacher 










Ø 6,0 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
von Lücken (Loc. 
891/13, fol. 245r.) 
GG. II 142 Inv. 1741, S. 
842, Nr. 181: 5. 
Medaillons 2. 







Stücken / 45 












Ø 8,8 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 224 Inv. 1741, S. 
842, Nr. 181: 5. 
Medaillons 2. 







Stücken / 46 















Ø 9,9 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 222 Inv. 1741, S. 
842, Nr. 181: 5. 
Medaillons 2. 







Stücken / 47 











, um 1730 
Elfenbei
n 
Ø 6,0 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 141 Inv. 1741, S. 
842, Nr. 181: 5. 
Medaillons 2. 























Ø 6,0 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 143 Inv. 1741, S. 
842, Nr. 181: 5. 
Medaillons 2. 







Stücken / 49 

















Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 219 Inv. 1741, S. 
838, Nr. 158: 
Zwei 
Bruststücken 
des Grafen von 
Königsmarck 
Carl und Otto 3 




Stücken / 50 















Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 220 Inv. 1741, S. 
838, Nr. 158: 
Zwei 
Bruststücken 
des Grafen von 
Königsmarck 
Carl und Otto 3 




Stücken / 51 
7980 Ein Ohr mit der 
innern Structur 




Stücken / 52 




Stücken / 53 
7982 Eins 
dergleichen 
              
                                                
190  fol. 869v. 
191  fol. 870r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
172 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 54 
7983 Ein Stern mit 
14. Zacken 




Stücken / 55 








Stücken / 56 
7985 Ein192 Löffel mit 
einem Ziegen 
Kopffe 




Stücken / 57 
7986 Ein Löffel mit 
einem Fisch 
Kopffe 




Stücken / 58 








L: 99,0 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 




GG. II 311 Inv. 1741, S. 
840, Nr. 165: Ein 
streifig gedrehter 
Staab in zwei 



















Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 203 Inv. 1741, S. 



















L: 98,6 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 312 Inv. 1741, S. 







Stücken / 61 
7990 Ein Spanisch 
Rohr, mit 













L: 89,1 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
von dem alten Lücken 
(Loc. 895/13, fol. 
245v.) 
GG. II 443 Inv. 1741, S. 






Knopf mit 4. 























L: 37,5 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
an Haus Wettin 
abgegeben 
unbekannt  (II 269 ii) Inv. 1741, S. 
840, Nr. 169: 











Stücken / 63 
















Kunstkammer, am 6. 




GG. II 400 Inv. 1741, S. 






                                                
192  fol. 870v. 
193  fol. 871r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
173 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 64 
7993 Einer dergl. mit 
der Stürtze 
geschnitten 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 11. 
Juli 1832 Zur 
Rüstkammer 
abgegeben 
   Inv. 1741, S. 











Stücken / 65 




Stücken / 66 




Stücken / 67 






] auf194 einem 
Fuße 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
   Inv. 1741, S. 
838, Nr. 164: 












Stücken / 68 





      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
   Inv. 1741, S. 
842, Nr. 184: Ein 
Scelett 9. Zoll 






Stücken / 69 
7998 Eine Kuh mit 
dem Kalbe 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 269 qq  Inv. 1741, S. 
840, Nr. 173: 
Eine kleine Kuh 




Stücken / 70 
















































Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG.  2002/7 Inv. 1741, S. 















Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG.  2002/8 Inv. 1741, S. 




Stücken / 73 








             
                                                
194  fol. 871v. 
195  fol. 872r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
174 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 




Stücken / 74 
8003 Ein Dolch mit 
eisernen 
Angriffe 




Stücken / 75 


















Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. VI 172 v  Inv. 1741, S. 
























11,0 Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 




Stücken / 77 






   Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
  Inv. 1741, S. 









Stücken / 78 
















Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben 
GG. II 336 Inv. 1741, S. 
842, Nr. 183: Ein 
Schächer von 4. 





An aus Holtz und 
Elphenbein 
geschnittenen 
Stücken / 1 
8008 Ein197 Bettler 
so die Violine 
spielet 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
1856 verkauft 
   Inv. 1741, S. 







An aus Holtz und 
Elffenbein 
gemachten 
Stücken / 2 
8009 Ein Bettler, so 
die Sack 
Pfeiffe spielet 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
1856 verkauft 
   Inv. 1741, S. 







An aus Holtz und 
Elffenbein 
gemachten 
Stücken / 3 
8010 Ein Bettler, der 
mit seiner 
Braut tanzet 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
1856 verkauft 
   Inv. 1741, S. 







An aus Holtz und 
Elffenbein 
gemachten 
Stücken / 4 
8011 Ein Bettel 
Mädchen 
      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
1856 verkauft 
   Inv. 1741, S. 







                                                
196  fol. 872v. 
197  fol. 873r. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
175 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An aus Holtz und 
Elffenbein 
gemachten 





      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
1856 verkauft 
   Inv. 1741, S. 







An aus Holtz und 
Elffenbein 
gemachten 
Stücken / 6 
8013 Eine198 Bettel 




      Zunächst zur 
Kunstkammer, am 6. 
Juli 1832 zum Grünen 
Gewölbe abgegeben; 
1856 verkauft 
   Inv. 1741, S. 







An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 1 



















„von dem berühmten 
Krezschmar, aus 
Buxbaum gemacht“ 
(Loc. 895/13, fol. 
247r.) 
GG.  I 45    
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 2 
















von dem nehml. 
Meister (Loc. 895/13, 
fol. 247r.) 
GG.  I 46   
An von Holtz 
gemachten 





              
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 4 





              
An von Holtz 
gemachten 





              
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 6 
8019 Aesopus               
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 7 
8020 Ein 
Americaner, 




              
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 8 
8021 Ein roth 
angestrichener 
Löffel 
              
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 9 





              
                                                
198  fol. 873v. 
199  fol. 874r. 
200  fol. 874v. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
176 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 10 





              
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 11 
8024 Einer201 dergl. 
von eben 
demselben 
              
An von Holtz 
gemachten 




              
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 13 
8026 Ein Futteral 
worinnen ein 




      „von Peter dem 
Großen gemacht“ 
(Loc. 895/13, fol. 
247r.) 
      
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 14 




      „von Peter dem 
Großen“ (Loc. 895/13, 
fol. 247v.) 
      
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 15 







      „Zweÿ aus Buxbaum 
geschnittene 
Ostindische Abgötter, 
in einer chinesischen 
Büchse“ (Loc. 895/13, 
fol. 247v.) 
      
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 16 





      „|2. Stk.|“ (Loc. 895/13, 
fol. 247v.) 
      
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 17 







      Sollten an die Gallerie 
des Antiques (Loc. 
895/13, fol. 264r.); 
„von Albrecht Dürer“ 
(Loc. 895/13, fol. 
247v.) 
      
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 18 













       
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / 19 
8032 Ein Hottentott, 

















1705 für August II. 
erworben, Sollte an die 
Gallerie des Antiques 
(Loc. 895/13, fol. 
264r.); „|2. Stk.|“ (Loc. 
895/13, fol. 247v.) 
GG.  VI 237 Pretioseninventa
r 1725, fol. 90v. 
                                                
201  fol. 875r. 
202  fol. 875v. 
Rekonstruktion der Sammlungen 
177 
Nat. Kabinett Brühl (Loc. 30488, Bd. II) GG., Dresden 
Kap. / Nr.  Prot.Nr. Eintrag 
Künstler: 
Titel Material Masse Weiteres Standort Inv. Nr. Inventare 
An von Holtz 
gemachten 
Stücken / [19] 



















1705 für August II. 
erworben, Sollte an die 
Gallerie des Antiques 
(Loc. 895/13, fol. 
264r.); „|2. Stk.|“ (Loc. 
895/13, fol. 247v.) 
GG.  VI 238 Pretioseninventa
r 1725, fol. 90v. 
An Sachen von 
verschiedener 
Art / 1 
8033 Vier203 ovale 
Historien 
Stücke in Gÿps 
       
An Sachen von 
verschiedener 






       
An Sachen von 
verschiedener 
Art / 3 
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Louis de Silvestre 
König August II. von Polen, um 1737 
Öl auf Leinwand, 307 x 197 cm 
Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
Gal.-Nr. 3947
Abb. 2
Louis de Silvestre 
König August III. von Polen in polnischer Tracht, um 1737
Öl auf Leinwand, 307 x 179 cm
Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Gal.-Nr. 3951
Abb. 3
Kopie nach Marcello Bacciarelli
Heinrich Graf von Brühl, nach 1753
Öl auf Leinwand, 140 x 105 cm




Maecenas stellt die Künste unter den Schutz von Kaiser Augustus, 1742 
Öl auf Leinwand, 69,5 x 89 cm




Triumph der Flora, 1742
Öl auf Leinwand, 72 x 89 cm




Carl Heinrich von Heineken, 1770
Kupferstich, 202 x 144 mm
Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Inv.-Nr. A 1874-39
Abb. 7
George Bickham der Jüngere
The English Colossus, 1740
Kupferstich, 324 x 197 mm





Modell: Johann Joachim Kaendler
Porzellan, Dm: 43 cm, H: 7 cm
Porzellansammlung, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
Inv.-Nr. P. E. 1427
Abb. 9
Kopie nach Wenzel Hollar (nach Francis Barlow)
Zwei Schwäne im Schilf, 17. Jh.
Radierung, 130 x 150 mm
Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Inv.-Nr. A 135463
Abb. 10
Michael Keyl, Christian Ambrosius Encke
Belvedere que S. E. Monseigneur le Premier Ministre Comte de Bruhl fit bâtir l’an 1751, Dresden 1761
Kupferstich, 280 x 660 mm
Sächsische Landesbibliothek -Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Kartensammlung
Inv.-Nr. Sax.G.1651
Abb. 11
Bernardo Bellotto, gen. Canaletto
Dresden vom rechten Elbufer unterhalb der Augustusbrücke, 1751/ 53
Öl auf Leinwand, 95 x 165 cm




Brühlsches Palais Dresden, Fassadenentwurf mit 3. Erweiterung der Front von 9 auf fünfzehn Achsen
Graphit, Feder laviert auf Papier, 484 x 691 mm
Plansammlung, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Dresden, Inv.-Nr. M 13.AI. Bl. 3
Abb. 13
J. H. Aßmann
Ehemaliger Festsaal im Brühlschen Palais, 1876
Feder in schwarzer Tusche, laviert und aquarelliert, 237 x 337 mm
Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. C 1877-9
Abb. 14
Johann Andreas Silbermann 
Anmerckungen derer Auf meiner Sächsischen Reysse gesehenen Merckwürdigkeiten Wie ich solche an unter-
schiedenen Orten meist nur kürtzlich aufgeschrieben, Seite aus dem Reisetagebuch von 1741
Sächsische Landesbibliothek -Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Handschriftenabteilung
Mscr. Dresd. App. 309
Abb. 15
Johann Christoph Knöffel 
Garten auf dem Wall Dresden, Gemäldegalerie, Fassade zur Elbe und Grundriss
Feder, laviert, 368 x 550 mm
Plansammlung, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Dresden, Inv.-Nr. M 13.BII. Bl. 1
Abb. 16
Michael Keyl, Christian Ambrosius Encke 
Belvedere que S. E. Monseigneur le Premier 
Ministre Comte de Bruhl fit bâtir l’an 1751, 
Dresden 1761: Titelblatt





Belvedere que S. E. Monseigneur le Premier 
Ministre Comte de Bruhl fit bâtir l’an 1751, 
Dresden 1761: 
Plan du Belvedere ruiné
Kupferstich, 270 x 390 mm
Kupferstichkabinett, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Inv.-Nr.  A 135978
Abb. 18
Michael Keyl, Christian Ambrosius Encke
Belvedere que S. E. Monseigneur le Premier Ministre Comte de Bruhl fit bâtir l’an 1751, 
Dresden 1761: Längsschnitt 
Kupferstich, 280 x 413 mm
Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. A 135977
Abb. 19
Michael Keyl, Christian Ambrosius Encke: Belvedere que S. E. Monseigneur le Premier Ministre 
Comte de Bruhl fit bâtir l’an 1751, Dresden 1761: Facade du côté du Jardin
Kupferstich, 282 x 413 mm
Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. A 1311667
Abb. 20
Michael Keyl, Christian Ambrosius Encke: Belvedere que S. E. Monseigneur le Premier Ministre
Comte de Bruhl fit bâtir l’an 1751, Dresden 1761: Facade du côté de L’Elbe et des Vignes 
Kupferstich, 283 x 413 mm
Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. A 135976
Abb. 21
Unbekannter Künstler 
Garten auf dem Wall Dresden, Brühlsches Theater, Aufrisse und Grundrisse
Feder, laviert, 709 x 476 mm
Plansammlung, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Dresden
Inv.-Nr. M 13.BIII. Bl. 1
Abb. 22
Christian Philipp Lindemann: Illumination an dem Gräfl. Brühlischen Palais von aussen, 1738
Kupferstich, 305 x 230 mm
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Kartensammlung
Inv.-Nr. B1643
Abb. 23
Johann Christoph Knöffel: Garten in der Friedrichstadt Dresden, Grundriss des Palais, um 1745
Feder, laviert, 455 x 621 mm
Plansammlung, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Dresden
Inv.-Nr. M 14.Ia. Bl. 5
Abb. 24
Johann Christoph Knöffel: Garten in der Friedrichstadt Dresden, Aufriss der Hoffront des Palais, um 1745 
Feder, laviert, 411 x 511 mm
Plansammlung, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Dresden
Inv.-Nr. M 48.IX. Bl. 15
Abb. 25
Ausschnitt aus einem Plan von Des-
den, um 1750
Feder, laviert, 1100 x 1650 mm 
Plansammlung, Landesamt für 
Denkmalpflege Sachsen, Dresden, 


































































































Schloss Pförten, Ansicht des Ehrenhofs, vor 1945




Schloss Pförten, Ansicht der Parkseite, vor 1945




































































































































L.C. Francken: Verjüngter Plan Von Ihro des Herrn Premier und Geheimbden Cabinets Ministre Reichsgrafen v. 
Brühl Excellemz Schloß und Garten ..., 1757
Detail
Abb. 30
Johann Gottlob Friedrich Toermer 
Hindere Façade nach den Lust Garten des Graeffl. Brühl. Hauses zu Pfördten, 8. April 1788
Federriß, getönt, 325 x 500 mm
Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Deutsche Fotothek
Nr. 160622
Abb. 32
Johann Christoph Knöffel 
Schloss Pförten, Grundriss des 
Erdgeschosses, 1741/1748
Feder, laviert, 497 x 405 mm 
Plansammlung, Landesamt für 
Denkmalpflege Sachsen, Dresden 
Inv.-Nr. M 36. III. Bl. 5
Abb. 31
Johann Christoph Knöffel: Schloss Pförten, Entwurf einer Ehrenhoffassade, 1741/1748
Feder, laviert, 455 x 695 cm
Plansammlung, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Dresden
Inv.-Nr. M 36. III Bl. 9
Abb. 34
Johann Christoph Knöffel: Schloss Pförten, Entwurf für die Innendekoration des Festsaals, 1741/1748
Feder, laviert, 440 x 623 mm
Plansammlung, Landesamt für Denkmalpflege Sachsen, Dresden
Inv.-Nr. M 36. III. Bl. 23
Abb. 33
Johann Christoph Knöffel 
Schloss Pförten, Grundriss des 
ersten Obergeschoss, 1741/1748
Feder, laviert, 499 x 405 mm
Plansammlung, Landesamt für 
Denkmalpflege Sachsen, Dresden 
Inv.-Nr. M 36. III. Bl. 6
Abb. 36
Johann Julius Rothweil
GENERAL Grundriß von dem 
Neu erbauten Lustschloße und 
Residenzstadt Arolsen, um 1720 
Nicht ausgeführter Idealplan zur 
Stadtanlage mit dem zugehörigen 
Deckblatt, um 1720
Abb. 35
Johann Christoph Knöffel 
Schloss Pförten, Entwurf für 
Innendekoration eines Kabinetts,
1741/1748
Feder, laviert, 620 x 455 mm
Plansammlung, Landesamt für 
Denkmalpflege Sachsen, Dresden, 
Inv.-Nr. M 36. III. Bl. 24
Abb. 37




Johann Christoph Knöffel: Schloss Nischwitz, Gartenfassade




Schloss Nischwitz, Plan des 
Gartens, 1745/1756
Feder, laviert, 495 x 430 mm
Plansammlung, Landesamt für 
Denkmalpflege Sachsen, Dresden, 
Inv.-Nr. M 36. II. Bl. 1
Abb. 39
Unbekannter Fotograf




Dresden, Palais Brühl, 
„Die Weisheit“ von der linken Seite 







„Die Wachsamkeit“ von der rechten 
Seite des Eingangsportals in der 
Augustusstrasse, vor 1900





„Amphitritebrunnen“ im großen 
Innenhof, vor 1900




Dresden, Palais Brühl, 
„Neptunbrunnen“ im großen
Innenhof, Aufnahme vor 1900, 




Dresden, Palais Brühl, 
Treppenhaus mit den Statuen 
„Venus“ und „Adonis“, um 1900











Mars und Venus, um 1744/55
Sandstein, Zustand 2015



































































































































































































































































































Zacharias Longuelune: Aufriss des Neptunbrunnens mit Lattenwerkkonstruktion im Hintergrund, Dresden-Frierichstadt (Ent-
wurf), um 1745 - Feder, laviert, 592 x 930 mm




Mancherley lustige Wasserspiel, 
in: Architectura curiosa nova, Das ist: 
Neue, Ergötzliche, Sinn- und 
Kunstreiche, auch nützliche Bau- und 
Wasser-Kunst, 
Nürnberg 1664 (4 Bde.),  Bd. 2, Tafel 81
Abb. 54
Jean-Joseph Balechou nach Louis de Silvestre 
Henry Comte de Brühl, Premier Ministre de Sa Majesté le Roy de Pologne, Electeur de Saxe, 1750
Kupferstich, 535 x 390 mm
Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Inv.-Nr. A 137956
Abb. 56
Louis de Silvestre 
Heinrich Graf von Brühl, um 1730
Öl auf Leinwand, 136,5 x 104,5 cm 
Privatbesitz
Abb. 55
Louis de Silvestre 




Domenicus van der Smissen 
Heinrich Graf von Brühl, 1740/1760 (?) 
Öl auf Leinwand, 151 x 181 cm




Augustus schließt den Tempel des Janus, 1757
Öl auf Leinwand, 158 x 200 cm




Sieg Bellerophons über die Chimäre, 1751/1760
Öl auf Stuck, 1945 zerstört
Fotografie, Rolf-Werner Nehrdich
Abb. 61
Christian Wilhelm Ernst Dietrich 
Wanderschauspieler, 18.Jhdt.
Öl auf Leinwand, 45 x 61 cm,




Dresden, Schloss Pillnitz, Bergpalais, Watteausaal, 1929
Abb. 64
Marcello Bacciarelli




Lorenzo Zucchi nach Louis de Silvestre
Heinrich Graf von Brühl, 1746
Radierung, Kupferstich, 477 x 357 mm (Platte beschnitten)
Privatsammlung
Abb. 63
Kopie nach Ádám Mányoki: Gräfin Maria Anna von Brühl
Öl auf Leinwand, 140 x 105 cm
Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden, Inv.-Nr. Mo 678
Abb. 66
Nicolas Poussin 
Die Kreuzabnahme, ca. 1630





Peter Paul Rubens 
Quos Ego - Neptun, die Wogen beschwichtigend, um 1635 
Öl auf Leinwand, 326 x 384 cm 
Gemäldegalerie Alte Meister, Staatliche Kunstsammlungen Dresden
Gal.-Nr. 964 B 
Abb. 67
Sebastien Bourdon 
Die Rettung von Andromeda, 17. Jhdt.
Öl auf Leinwand, 119 x 145 cm 
Kunstmuseum Alma Ata, Inv.-Nr. 341
Abb. 68
Pierre François Basan nach Sebastien Bourdon 
Die Rettung von Andromeda, ca. 1738-1754 
Kupferstich, 362 x 390 mm
Biblioteca Nacional de España, Madrid, Inv.-Nr. 8814
Abb. 69
Pierre Etienne Moitte nach Corregio 
Christus im Garten Gethsemane, um 1754
Kupferstich, 375 mm x 262 mm
Privatbesitz
Abb. 70
Peter Paul Rubens: Perseus befreit Andromeda, ca. 1622
Öl auf Leinwand, von Holz abgenommen, 99,5 x 139 cm
Gosudarstvennyj Ėrmitaž, St. Petersburg, Inv.-Nr. GE 461
Abb.71
Pierre Tardieu nach Peter Paul Rubens: Persée & Androméde, 1750




Die Heilige Familie (Ruhe auf der Flucht 
nach Ägypten), 1719 oder 1721
Öl auf Leinwand, 129 x 97,2 cm
Gosudarstvennyj Ėrmitaž, St. Petersburg 
Inv.-Nr. GE 1288
Abb. 74
C. L. Wüst nach Antoine Watteau 
La Sainte Famille, 18. Jhdt.





Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Deutsche Fotothek
Abb. 75
Philips Wouwerman: Pferde an der Tränke
Öl auf Leinwand, 36 x 41cm
Standort unbekannt
Abb. 76
Pierre Etienne Moitte nach Philips Wouwerman
Les Chevaux à l‘abbreuvoir, 1754
Kupferstich, 382 x 447 mm
Privatsammlung
Abb. 78
Jean-Baptiste Siméon Chardin 
Ein Junge mit einem Kartenspiel, 
1737 (?)
Öl auf Leinwand, 82 x 66 cm




Heinrich, Herzog von Gloucester, 
1653 
Öl auf Leinwand, 104,8 x 87 cm
National Gallery of Art Washington 
Inv.-Nr. 1937.1.51
Abb. 79
Johann Joachim Kaendler: Kavalier am Schreibtisch, um 1740/41
Porzellan, 13,8 x 10,5 x 14,3 cm (ohne Marke; Formernr. 55)
Porzellansammlung, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. P.E. 529
Abb. 80
Pierre Fillœul nach Jean-Baptiste Siméon Chardin: Le chateau de carte, 1737
Kupferstich und Radierung, 277 x 311 mm
Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. A 60347
Abb. 81
Claude Duflos: Stiche im Album „Recueil d’estampes de plusieurs graveurs françois“




Amor mit Geige, um 1517
Feder, laviert, 142 x 180 mm
Gosudarstvennyj Ėrmitaž, St. Petersburg 
Inv.-Nr. 8207
Abb. 83
Matthias Oesterreich nach Domenico Campagnola 
Amor mit Geige, 1. Hälfte 18.Jhdt.




Hercules und Cacus, 1622




Inv.-Nr.  H4 3/17
Abb. 85
Christian Philipp Lindemann
nach Francesco Baratta 
Combat d’Hercule, 1733
Kupferstich, 414 x 260 mm
Aus dem Recueil des marbres 
antiques qui se trouvent dans la 
Galerie du Roy de Pologne à Dres-
den, avec privilege du roy, l‘année 
1733, hrsg. von Raymond Leplat
Sächsische Landesbibliothek - 




Nach Charles Antoine Coysevox 
Venus mit der Schildkröte, um 1700







August der Starke, vor 1718






Francesco di Giorgio Martini 
Laokoon, um 1495 
Bronze, H: 112,5 cm (mit Sockel)
Skulpturensammlung, 




Moritz von Sachsen, 1745 
Marmor, H: 74,5 cm
Skulpturensammlung, 




Orientalischer Alabaster, H: 153 cm
Skulpturensammlung, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
Inv.-Nr. H4 4/25
Abb. 91
Meissen, Modell Johann Gottlieb Matthäi 
(um 1781)
Vestalin, um 1785
Porzellan, H: 19,2 cm
Porzellansammlung, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
Inv.-Nr. P. E. 444
Abb. 92
Schmuckvase, 18. Jhdt.
Marmor, H: 79,1 cm
Skulpturensammlung,
Staatliche Kunstsammlungen Dresden 
Inv. 1765, Bl. 113 Nr. B84
Abb. 93
Padua 
Lampe mit stehendem Jupiter, um 1700
Bronze, H: 15,8 cm
Skulpturensammlung, 




Marc Aurel, 16. Jahrhundert
Email auf Kupfer, Rahmen: Holz, 
teilweise vergoldet, marmoriertes 








Email auf Kupfer, Rahmen: Holz, 
teilweise vergoldet, marmoriertes 








zwischen 1690 und 1694
Elfenbein, Silber; Säule aus Holz 
mit Schildpatt belegt und 
applizierten Silberreliefs 
am Sockel, 
H. 17 cm (Elfenbeingruppe),








Messing, Holz, Dm. 142 cm, Höhe 
205 cm
Mathematisch-Physikalischer
Salon, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresden
Inv.-Nr. B V 47
Abb. 96
Johann Joachim Kretzschmar: Kämpfende Reiter aus Birnbaumholz, um 1725
Birnbaumholz, Eisen, Silber, 40,0 x 50,6 x 19,0 cm 
Grünes Gewölbe, Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Inv.-Nr. I 45
Abb. 98
Unbekannter Dresdner Tischlermeister 
und vermutlich Christian Reinow 
Schreibschrank, 1745-1749
Fichte, türkisfarbener, innen roter Lack, 
Aventurinlack, Goldmalerei, Goldrelief, 
Kupferblech, getrieben, vergoldet, gelackt, 
Messingbeschläge, Spiegelglas, facetiert, 
234 x 112 x 54 cm
Kunstgewerbemuseum, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Inv.-Nr. 37444
Abb. 99
Jean-Pierre Latz (zugeschr.) 
Pendule, Paris, 1740-50
Blindholz in Eiche, Boullemarketerie 
in Messing, gefärbten Horn, Perlmutt, 
Kupfer und Zinn, feuervergoldete 
Bronzebeschläge, Zifferblatt
vergoldetes Messing mit Emailfeldern; 
Uhrwerk mit Viertelstundenschlag auf 
Glocke, 280 x 63 x 44 cm
Kunstgewerbemuseum, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresden, 
Inv.-Nr. 37667
